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Introduccion
En la junta pasada de la Asociacion RioBravo que se llevd a cabo
en la Ciudad de Monterrey, N. L., Mdxico, el Dr. Francisco Azcunaga
Guerra, Rector de la Universidad de Monterrey, hizo hincapie en que
debfamos ser mas agresivos en dialogar mutuamente, particularmente
que pensaramos no solamente en la frontera, sino en unirnos tambidn a la
region de Durango. Este ejemplar de la revista, ya sea en espanol o en
ingles, representa material cuidadosamente escogido, con los standards
requeridos por las universidades y que encontramos apropiado para el
didlogo acaddmico entre Mdxico y los Estados Unidos. Estamos
convencidos, como asi nos lo did a entender el Dr. Azcunaga, de que
debemos darprioridad a que la Asociaci6n RioBravo tengaintercarnbios
colectivos de investigacidn entre Texas y los estados de Mdxico, estando
entre ellos Chihuahua, Coahuila, Nuevo Le6n y Tamaulipas.
Los artfculos en este ejemplar son representatives, ya que varian
desde el artfeulo de Jose Carlos Lozano, el cual es un analisis de un
poderoso periodico de la frontera, asi como el de Sonia Calderoni, que son
las impresiones de la historiografia de los chicanos. Tenemos tambien el
de Lourdes Pacheco Ladron de Guevara que presenta entrevistas con
mujeres que han trabajado como sirvientas en los Estados Unidos, asi
como el de Carl Henry Marcoux, que nos da una impresidn plena de las
experiencias del Septimo Regimiento en 1916 de la Guardia Nacional de
Nueva York, en McAllen, Texas. Oscar Flores Torres nos habla de la
diplomacia espanola durante la revolucidn mexicana, y Cirila Quintero
Ramfrez nos habla de los sindicatos de trabajode los campesinos en el sur
de Texas y el Norte de Mexico entre 1900-1940. Temas de lo mas
diversos encontraremos en nuestros proximos ejemplares de esta revista.
En cuanto apracticas editoriales, nosotros evaluamos los artfculos,
los editamos y los corregimos a traves de las oficinas de la Universidad
de Texas-Pan American, y luego la revista es publicada por Morgan
Publishing en Austin, Texas, quienes son los que nos ofrecen el mejor
precio por hacerlo. Nosotros tambien como editores somos responsables
de cualquier error en las ediciones. Por ejemplo, hubo un error en el
nombredeSimShattuck's(enelVolumenII,No. 2,primaveral993). A1
autor sele pu soel nombre de Jim, c uando debt a ser Sim. Nuestrassinceras
disculpas por cualquier inconveniencia causada a Sim Shattuck.
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Agradeceremos comunicamos cualquier error que encuentren en nuestras
publicaciones, el cual corregiremos de inmediato.
Para terminar creemos un deber mencionar la valiosa colaboracion
que nos presta la Universidad de Monterrey y el Colegio de la Frontera
Norte, ya que sin su ayuda no hubiera sido posible iniciar esta revista.
Hacemos un llamado a todas aquellas Universidades, miembros
de la comunidad, o instituciones que deseen hacerse miembros de la
Asociacidn Rfo Bravo, (que incluye tambien los dos ejemplares anuales
que se publican de la revista), para que se comuniquen ai Centro de
Estudios Internacionales de la Universidad de Texas-Pan American,
Edinburg, Texas 78539, Tel6fono (210) 381-3572. Estamos a sus
ordenes para cualquier informacidn al respecto. Atentamente,
•—los editores

Introduction
At the past Rio Bravo Association meeting in Monterrey, the
Rector of the U niversity of Monterrey, Francisco Azcunaga Guerra asked
that we be more aggressive in seeking out the exchange of mutual
dialogue, particularly that we look to regions like Durango. This issue
represents, in either English or Spanish, refereed subject matter that we
found appropriate to the academic exchange between Mexico and the
United States. Because the scope of Francisco Azcunaga's following
essay is wide-ranging, we include its appeal as part of a priority that the
Rio Bravo Association aggressively foster research exchange between
1 exas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Le6n, and Tamaulipas.
The articles in this issue are representative of our focus, covering
topics that range from Jos6 Carlos Lozano's analysis of a powerful border
newspaper to Sonia Calderoni's impressions of Chicano historiography.
A diversity of other themes have emerged in the publication of this issue.
Lourdes Pacheco Ladrrin de Guevara presents oral interviews with
women who worked as domestics in the United States. Carl Henry
Marcoux gives us insights into the 1916 experiences of the Seventh
Regiment, New York National Guard, in McAllen, Texas. Oscar Flores
Torres examines Spanish diplomacy during the Mexican Revolution, and
Cirila Quintero Ramirez looks at labor syndicates in the South Texas/
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Northern Mexico border region, 1900-1940. More of this diversity will
be sought out in future issues of the journal.
In regard to editorial practices, we deal with blind evaluations,
copy-edit and proofread through the U.T. Pan American offices, and
publish the journal out of Pan American Press on a bidding process. Thus
far, Morgan Publishing, Austin, Texas, has offered the best bid. As
editors, we are responsible for any mistakes in publication. For example,
we erred in the spelling of Sim Shattuck's name (Volume II, Number 2,
Spring 1993). The author's name read as Jim, not Sim. Our apologies for
any inconvenience it may have caused to Sim S hattuck. Tothe extent that
we can continue to foster the dialogue and prevent goofs such as this, we
will strive to produce a solid product But when we make a mistake, we
will move quickly in keeping the lines of communication open and
correct
In closing, we need to mention the valuable collaboration and
support from La Universidad de Monterrey and el Colegio de la Frontera
Norte. They have made our publication efforts possible. Those academ
ics, community members or institutions wishing to join the Rio Bravo
Association, which includes two issues of the journal per year, are asked
to contact the Center for International Studies, the University of TexasPan American, Edinburg, Texas 78539. Telephone (210) 381-3572. We
remain, at your service.
—the editors

4-Rcuni6n

Clausura de la reunion anual de la
Asociacion Rio Bravo
Me siento muy honrado por la invitation que me ha hecho la
Asociacion Rfo Bravo a esta reunidn de vecinos, que yo dirfa que son ya
ami gos cercanos. Me sati sface saber que en tan breves anos de existencia,
este distinguido grupo de academicos de Texas, Chihuahua, Coahuila,
Nuevo Ledn y Tamaulipas han colmado una muy buena parte de las
expectativas de sus fundadores. Encomio el acierto de estimular la
integracidn academica de las universidades de Texas y del Noreste de
Mexico, lugar en dondese llevara a cabo en los proximos anos, uno de los
procesos mas interesantes y ricos de interculturacidn de la historia.
Me toca cerrar su rcunidn dejando una reflexion relativa al rol y
compromiso que adquirimos histdricamente las universidades como
depositaries del patrimonio cultural de nuestros pueblos y que nos llevara
en el futuro a buscar formas de integration y colaboracion de nuestras
instituciones, estados y paises.
En e! fondo, las tendencias de integracidn que estdn sucediendo
deben de tener como principio el respeto al hombre, sujeto de la cultura
y creador de la misma, por lo que cualquier integracidn aimoniosa de
nuestras culturas tiene que partir de un solo fin:
El desarrollo hurnano, el respeto del hombre y su pluralidad.
En el caso especi t icode nuestras responsabilidades universitarias,
esta integracidn significa dos cosas: Por una parte, el acrecentar en los
alumnos su sentido de pertenencia y la valorizacidn de su propia cultura;
y por otra parte, el formar la apertura y el respeto que permite la
valorizacidn de otras culturas con las cuales tenemos cercanfa.
Se trata en sfntesis, de tener menos cercas para estar mas cerca.
Menos cercas que nos pemutan comunicarnos. El quitar las cercas no se
refierc exclusivamente a las cercas que nos distancfan de otras culturas,
sino tambidn de la propia, de manera que el estar mas cerca signifique la
cercanfa con la propia identidad y la comunicacion y el respeto a la del
vecino.
No quiero con la anterior decir que ser amigos cercanos-con las
grandes diferencias y asimetrias existentes-sea fdcil; en los aspectos
economicos y polfticos hay miedo de las dependencias, hay que recordar
que los dmbitos culturales son parte del mismo conjunto de relaciones
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Sin embargo, el reconocerlas asimetn'as de nuestras instituciones
universitarias, puede ser un ejerricioque nos ayudecomo puntode partida
para pLaticar de nuestros intereses institucionales, de nuestros intereses
como comunidad y soriedad.
Pot ejemplo: en materia de poblacidn se puede senalar que en
Texas hay 17 millones de habitantes, mientras que en los rinco cstados
del Noreste mexicano que podrfan estar partidpando en la Asociacidn
Rfo Bravo, solo hay 11 millones de habitantes.
Si comparamos el numero de instituciones universitarias
observaremos que en Texas existen 172, mientras que en los cincoestados
mendonados son s61o la mi tad (88 instituciones). Si observamos los
datos relafivos del alumnado de licenciatura o su equivalente (5% de su
pobladdn), mentras que en los cinco estados hay sdlo 200,000jovenes
realizando estudios de licenciatura. Esto es una diferencia de casi cinco
veces, la cual se convierteen el doble si el andlisis lo hacemos en relacidn
alos deposgrado; que en Texas alcanza 96,000estudiantes; mientras que
en los cinco estados del Noreste Mexicano hay sdlo 11 mil estudiantes.
Si pasamos al rengldn de los recursos mas importantes para
realizar procesos educativos en las universidades, podemos observar que
el profesoradoTexano es cuatro veces mayor que el del Noreste Mexicano.
Pero mas abismal es la diferencia si comparamos su nivel de preparacidn;
ya que en las universidades texanas, aproximadamente, el 80% del
profesontdo tienedoctorado, mientras que en Mdxico las estadisticas mas
optimistas indican que solo 10% delprofesonido ha alcanzado dicho nivel
de estudios.
Terminemos este recorrido senalando la diferencia mas grande
que existe entre las universidades Texanas y las Mexicanas. Las primeras
red ben recursos linancieros generados por donativos, servicios no
docentes, etc. equivalente al 25% de sus ingresos, mientras que en
Mexico solo el 1% se generan por dichas vias.
No se trata de resolver dichas diferencis y menos las cualitativas:
sobre todo cuando estas scan el resultado de practicas culturales, que
como comunidad hayamos decidido respetar. Sin embargo, hemos de
reconocer, de este lado del Rfo Bravo, que apreciamos mucho la calidad
de las instituciones universitarias de Texas y que tenemos mucho que
qprender de ustedes.
Creemos tambien que algunos de los elementos referentes a la
calidad y canridad de sus recursos profesionales y economicos, serfan

6-Reunidn
deseablcs como formas de mcjorar la calidad de la educacidn en el
Noreste de Mexico, y como resultado de ello, creemos que tambi£n se
mejorarfa la calidad de vida de nuestra regidn.
Creoquc latategraridn se facilitarfa si nos ayudan a desarroUamos
en estos dos mbros: el profcsorado y los recureos financieros altemos.
Pues volviendo al tenia general de la integracidn se dari, y no nos
preguntaiin. Lo que es importante es participar y darle calidad a la misma.
Una intcgracidn de calidad sdlo se dari en la mcdida en la que se den dos
condiriones esenciales para una integracidn respetuosa: la calidad del
didJogo y la apertura a la experiencia.
La promoci6n del diilogo es la mejor manera de compartir
anhelos, valores y reconocerse asf mismo como cultura, Las reuniones
por grupos de interns que la Asociaddn Rio Bravo ha promovido me
parecen excelentes. Sin embargo, creo que hemos invitado a muy poca
gente a este diilogo. Creo que la Asociacidn Rfo Bravo debe ser mas
agresiva para Integrar nuevos miembros a ese proceso de compartir
valores e inquietudes. En particular me preocupa que no ha habido
representacidn del estado de Durango. Pienso que es una obligacidn de
nuestra Asociacidn el buscar activamente reprcsentantes acad6micos de
dicha entidad.
En relacidn a la apertura de la experiencia, es una actitud que
tambidn contsponde a esta Asociacidn promover.
Las estancias y el intercambiode profesores y alumnos en la otra
cultura dan una excelente forma de vivir plenamente la realidad cultural
del otro. Y con un poco de ayuda, tambMn sirven parareeonocer la propia
y al compararla, valorarla mas, Mas aun.de ella sacaremos la pertenencia
y podremos comenzar a decir "Ah, Monterrey? !Si, yo estuve ahL.pase
un verano..., que calor6n.„79 no conoces a..."
En particular, quiero aprovechar para decirles que nuestra
Universidad se comprometc a promover formas de promocidn del
didlogo y formas que permitan la apertura a la experiencia. Hemos
pensado en un programa de verano para profesores y estudiantes
universitarios que tenga un fuerte componente cultural y quisidramos que
los Texanos fueran los primeros en saberlo. Pero si hemos de respetar las
inq u ietudes cul turales de otros grupos, quisiera yo empe zar aescucharsus
comentanos en relacidn a las caracterfsticas que les gustaria que dicho
programa tuviera.
Estoy seguro que gracias a la promocidn de la Asociacion Rfo

Guerra-7

Bravo, que toma como punto neuralgico ese rib al que lodos acudimos,
estamos haciendo de cada una de nuestras culturas nuestra casa. OjaM
hayan pasadouna experiencia agradablecon este vecino cercano aqui en
Monteney, y les deseo un buen viaje de regreso a su lugar de origen.
Dr. Francisco Azcunaga Gueira
Rector
Universidad de Monterrey

8-E1 Maflana

Condicionantes economico-politicos en la
historia del periodismo fronterismo: El
caso de El Mariana de Nuevo Larado
Jos6 Carlos Lozano Renddn*

Summary
This article analyzes the development and impact of El
Manana, one of the oldest newspapers along the Tamaulipas-Texas
border region. El Mariana maintains a wide readership because of
its editorial leadership in theRib Bravo region. First published in
Nuevo Laredo in 1932 by Don Jumberto Dedndar, the newspaper
circulates some 10,000 copies daily.
*Josd Carlos Lozano Renddn es un investigador del Departamento
de Comunicacidn, ITESM, Campus Monterrey.

Introduccidn
Una de las multiples lagunas en el estudio de los sistemas de
comunicacidn masiva en la frontera norte de Mexico es la relativa al
origen y desarrollo de la prensa diaria. iQn6 papel han cumplido los
mcdios impresos en el desarrollo de las poblaciones fronterizas? ^Qu6
temas han incorporado a la discusidn publica? ^En qud medida han
contribuido a desairollar vfnculos con el interior de la republica? ^Qud
tanto han re tornado y destacado temas y sucesos nacionales desde una
perspectiva propia? i,De qu<§ manera han abordado la informacion y el
andlisis sobre los grartdes temas fronterizos como lasrelaciones Mdxico/
Estados Unidos,el comercio intemacional, el turismo, el narcotrffico, la
migracidn indocumcntada, las maquiladoras, etcdtera? Estas y muchas
otras preguntas aun carecen de respuestas sustentadas en hallazgos de
investigacidn, a pesar de la importancia adjudicada a los medios impresos
en los procesos de discusidn y debate sobre los grandes problemas
tegsonales, asf como en cl establecimicnto de agendas de discusidn
publica y de ofota de contenidos simbdlicos afines a la tradition
mexicana.
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Esta iraportancia de los medios impresos en la frontera norte se
puede plantear tanto en tdrminos cuantitativos como cualitativos. Entre
los primeros, destaca el hecho de que en las entidades nortenas se
conoentraalrededcrdel SOporcientode los tftulosperiodisticos nacionales,
para s61o el 16% de la poblacidn total del pafs (cfr. Lozano, 1991).
Sobresale tambidn el porcentaje que acostumbra leer el periddieo: el 42%
de la poblacidn fronteriza, en contrasts con el promedio nacional del 28%
(Ibid.). En tdrminos cualitativos se puede hablar de la importancia
atribufble a los periddicos fronterizos en la formacidn de una opinidn
publica sensible a los acontecimientos nacionales y regionales y a la
discusidn publica sobre los temas fronterizos ya mencionados aniba.
Para entender el rol que cumplen estos medios informativos en
una regidn tan compleja, es importante analizar sus orfgenes y desarrollo,
asf como sus valores ideoldgicos y los supuestos en los que basan su
criterio editorial los actuales editores y directores generales.
Desafbrtunadamente,estalmeadeinvestigaci6n no ha sido suficientemente
explorada por los estudiosos de la comunicacidn fronteriza. Fuera de
pequenas monografiaso folletosrealizados an unametodologfaconsistente
y explfcita, son muy pocas las obras que indagan sobre la creacidn y
crecimiento de los periddicos fronterizos detectando los condicionantes
econdmicos, polfticos y sociales que los moldearon y que influyeron en
sus tendencies y posiciones ideoldgicas. ^Hastaqud punto comparten los
periddicos fronterizos un origen partidista, abiertamente poldmico, de
tono literario y subjetivo con los periddicos del interior del pafs (cfr. Ruiz
Castaneda et al., 1974)? iQud tanto dnfasis le prestaron en sus orfgenes
al andlisis, critica y cobertura de los sucesos polfticos nacionales y
regionales? iSeenfocaronmdsaladiscusidn sobre los temas propiamente
fronterizos, o siguieron la tendencia general de la prensa mexicana de
participar abierta y agresivamente en la actividad polftica interna de un
Mdxico convulsionado primero por la die tadura de Diaz y posteriormente
por las distintas facciones revolucionarias que se disputa ban el poder?
iCudles fueron losintercses econdmicos que apoyaron el surgimiento y
desarrollo de dichos medios o a cufUes de estos intereses se enfrentaron
en su evolucidn histdrica? Estas y muchas preguntas claves sobre la
historia de la prensa fronteriza estin aiin por contestarse.
Entre los pocos estudios con que se cuenta en la actualidad, que
directa o indircctamente responden a la problemdtica ya mencionada, se
halla un excelente trabajo sobre la prensa y los medios electrdnicos en
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Goahuila (Carabaza y Ewald, 1992) y varios ensayos sohre laprensa de
Baja CaliforniaincMdos en la antologfa "Ticmpos de cambios", editada
por Gabriel Trujillo (1990). Meritorio en sumo gxado por su amplia
rcvisidn de fuentes hemenogrifieas y su aportacidn de daios clave para
conocer los tftulos, tirajes, forraatos y directores de los periddicos
coahuilenses anriguos y modemos, el trabajo de Carabaza y iwald no
pretendiaofrecCT irdormacidn afordo sobre loscordidonantesecorKSmicos
y poUticos que incidieron en el desarrollo de losprincipales periddicos de
Coahuila, por lo que aiin esti pendiente un estudio a este respecio.
Algunos de los artfculos de la antologfa de Trujillo, por su parte, ofrecen
datos muy valiosos relacionadbs con lo anterior—incluso abordan las
actuales relaciones entre la prensa y el poder politico estatal de la
adrnmistracidn panistade Ruffo—,pero se restringen alcaso concreto de
Baja California, y a unos cuantos tftulos periodfsticos en particular.
El pre sen te artfculo analiza el caso especffico de El Mariana, el
matutino mis antiguo de las poblaeiones mexicanas limftrofes con
Estados Unidos aun en circulacidn, y una de las publicaciones lfderes en
la (rontcra tamaulipeca con Texas, Fundado en Nuevo Laredoen 1932
por Heriberto Deindar Amador, El Mahana tiene en la actuaUdad un
tirajede alrededorde dicz mil ejemplares en Nuevo Laredo, segun fuentes
intemas a esc periddico,
Nuevo Laredo es una de las ciudades mis importantes en la
frontera de Mdxico con los Estados Unidos. Cuenta con una poblacidn
de cerca de 220 mil habitantes y es el puerto terrestre mexicano mis
impoitante para las importaciones y exportaciones. Existe en la
poblacidn un ambiente periodfstico competitive; dos matutinos—El
Mariana y El Diario—y dos vespertinos—La Torek y El Correo. En
contraste, sdlo hay un periddico diario en Laredo, Texas, el Laredo
Morning Times, anteriormente de propiedad local y ahora parte de la
cadena Hearst
Fundado hace 58 anos como semanario, El Mariana es en la
actualidad uno de los penddicos tamauli pecos mis antiguos aun en
cireuladdn. Aunque Heriberto Dedndar Amador —fundador del
periddico] ya murid, su hija Ninfa esti a cargo de la edicidn Nuevo
Laredo, miemras queHeribertoy Oriando,susdos hijos varones, atienden
la de Reynosa. Desafortunadamente —al igual que en el caso de la
mayonfa de los periddicos tamaulipecos no se cuenta con fuentes
blbliogrificas que documenten la historia de este medio informativo.
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Este artfculo ofrecc infonnaridn b&siea y preliminar sobre el
origen y desarrollo de El Mariana —y en especial de los condicionantes
econdrmcos y polfticos que inridieron en 61—, obtenida mediante van as
entrevistas y un andlisis de conterddo de ejemplares antiguos de ese
periddico y de su antecesor el Verbo Libre. Parte de la Informacidn
proviene de dos entrevistas sobrela vida de Heriberto Dedndar Amador
y el desarrollo de sus proyectos periodisticos, una con su hija Ninfa y la
otra con Luis G. Olloqui, un veterano periodista y politico que escribio
muchos anos para El Mariana. Una tercera entrevista con un reportero
veterano que prefirid mantenerse andnimo, ofrece informacidn
complementaria y una grabacidn realizada con uno de los accionistas
fundadores deEl Diariode NuevoLaredo en 1948aporta datos importantes
sobre los anos cuarentas y cincuentas, decisivos en la historia de El
Mariana. Unacuartaentrevista,con CarlosSalinas Domfnguez, periodista
originario de Nuevo Laredo, ofrece informacidn complementaria sobre
algunas etapas en la historia del matutino.
Para el anilisisdel contenido se encontraron ejemplares antiguos
del periddico correspondientes a diversas 6pocas. For desgracia, el
periddico perdid sus archivos de copias antiguas en un incendio y las
bibliotecas publicas de Nuevo Laredo no cuentan con una seccidn
hemerogriificalocal,por lo que es imposible analizarla trayectoria de este
medio informativo sin afnontar importantes lagunas por carecer de una
coleccidn completa. Los arquitectos Omar Hinojosa y Eduardo Alarcdn
proporcionaron al autor once ejemplares del periodo 1947/1954. EI
doctor Manuel Ceballos Ramirez, por su parte, permitid la consulta de 17
ediriones de El Mariana —del 29 de junio al 14 de julio de 1954
encontradas en el Archivo Municipal de Nuevo Laredo, en un expediente
sobre la inundacidn acaecida en esas fechas. Asimismo, Rolando A.
Garza puso a disposicidn del autor un valioso ejemplardeVerbo Libre—
primer periddico en el que ineursiond Heriberto Dedndar Amador—
fechado el 16 de septiembre de 1924. Tambidn se consultd un ejemplar
de esa publicacidn, del 20 de rnarzo de 1927, que se exhibe en la sala de
redaccidn de El Manorta. El Juez Fernando Garcfa Oitegdn, titular del
JuzgadoSegundo Civil dePrimeralnstandadelPoder Judicial del Estado
de Tamaulipas, par su parte, colabard amplia y desinteresadarnente con
la investigacidn hemerogrdfica, pennitiendo la consulta ilimitada de
varios periddicos antiguos archivados en los expedientes de juirios
sucesorios. Entre estos expedientes encontiamos siete ejemplares del
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Verba Libre (desde la d&ada de los vcintes hasta principios de los
cuarenta), y 14 ejcmplarcs de los primeros 30 anos de El Manana,
La prensa en Tamaulipas y en Nuevo Laredo
Las rafces de la prensa en Tamaulipas se remontan a la primera
miiad del siglo XIX cuando, segun CoviSn (1984), surge el primer
periddico tamaulipcco formal, El Termdmetro Politico, fundadoen 1824
en Padilla. A paitir de ese afio, la prensa tamaulipeca experimenta un
rdpido crecirniento, vinculada estrechamente con el gobierno estatal y
con algunos partidos polfticos y funcionarios publicos (ibid). Segun
Coviin, el primer periddico diario publicado en el estado fue el Boletin
de la Unidn, fundado en Tampico por Carlos L. Hemdndez el 26 de
diciembre de 1856, aunque durarfa solamente 21 dfas. En 1887 debido
a la represidn del gobierno federal contra los medios antiporfiristas,
muchos periodistas abandonaron Mexico para fundardrganos informaiivos
en espaflol en el lado estadounidense de la ffontera. Ese fue el caso de
El Mimdo,tditado pore! general Ignario Martfnezprimeroen Brownsville
y luego en Laredo, Texas. Otros periddicos desafiaban al idgimen
dictatorial en el lado mexicano, como La Constitucidn,editado en Nuevo
Laredo en 1887, que terifa como propdsito principal defender la Carta
Magna de los intentos pea* reformar los artfculos que prohibfan la
reeleccidn del presidente de Mexico (Ruiz, 1974, p. 216). Mas que
preocuparse por el andlisis de la compleja y complicada vida fronteriza
a Fines del siglo pasado y principiosdel presente, la mayoria de los medios
impresos—incluyendo los editados en el lado estadounidense de la
frontera—dirigfan su atencidn fundamentalmente a la poUtica interna
nacional y regional.
Los primeros periddicos neolaredenses no fueron la excepcidn.
Eran abisrtamentc panidistas y muy agresivos contra sus antagonistas
polfticos. Una excepcidn al desinterds por los problemas fronterizos la
constituyd en esta poblacidn El Duende, periddico editado por Daniel
Chdvez y fmanciado por la Cimara de Comercio local, el cual pugnd por
la no abolicidn de la zona libre fronteriza en la ultima ddcada del siglo
XIX. Poco antesdel cambiodel siglo, el periddico cambid su nombre por
61 de La Zona Libre,continuando su oposicidn a los intentos del gobierno
federal por abolir esc rdgimen econdmico. La Zona Libre durd hasta
1913, gracias al apoyo de la GSmara de Comercio y de los gobemadores
de Tamaulipas y Nuevo Ledn (Or. Ramirez, 1948). A fines de siglo,
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otro medio informativoneolaredense, El Domingo, atacaba vigorosamerite
al primer mandatario neolones, general Bernardo Reyes, por intentar
obtener una parte de Tamaulipas para abrirun pun to fronterizo con Texas
(ibid).
El Verbo Libre, antecedente directo de El Mariana
Retomando esta tradicidn de agresividad y partidismo politico
surge en Nuevo Laredo, en 1924, un nuevo semanario llamado Verbo
Libre . En una edicidn especial sobre las fiestas de independencia en
septiembre de ese ario, uno de los colaboradores resumfa el origen y
desarrollo del periddico en los siguientes t^rminos:
Desde hace mucho tiempo N. Laredo ha sido nidal de
periddicos que por su efimera vida, ni tenian personal!dad
propia ni habfan sido tornados en cuenta por nadie. Y
hacfa falta que alguien que no persiguiera prop6sitos
rastreros, tomaraen sus manos la Bandera del periodismo
verdad, del periodismo Apostolado y se lanzara al publico
para hacer una labor de saneamiento social y politico.
Pero esto era dificil y cuando todo parecfa concretarse a
la labor incolora de "El Eco del Bravo"con sus Martinez
y sus Herreras que deshonran el apostolado de la pluma;
entonces, repetimos, surgid en N. Laredo el periddico
que se necesitaba paraqui tar care tas, para desenmascarar
canallas y para hacer la defensa del pueblo eternamente
vilipendiado. (Verbo Libre,16 de septiembre de 1924).
El irasmo artlculo hacfa referenda al nombre de los editores del
periddico: Manuel del Sazy HeribertoDeindar Amador,''dos muchachos
que valen por muchos viejos". El primero, nativo de Guadalajara que
habfa publicado antes en Nuevo Laredo un periddico llamado Mexico
Libre,era el director-gerente, mientras que Deindar, originariodePiedras
Negras, Coahuila y telegrafista, era a los 17 anos de edad el administrador
del semanario.
Fundado en 1924, Verbo Libre se publicd hasta el 3 de febrero
de 1945 (cfr. GonzllezdelaGarza, 1989, p. 799). Siseconsideracreible
el tiraje de tres mil copias anunciadas en un ejemplardel 4de septiembre
de 1927, e! semanario parecfa tener una amplia aceptacidn en Nuevo
Laredo en los ultimos anos de la decada de los veinte, cuando la poblacidn
contaba con cerca de 23 mil habitantes (cfr. Chande, 1987). Su
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popularidad se cocrobota al advertir que a partir del 29de enero de 1928
pasa de seis pdginas tamanoesdndsr a 12 (cfr. aviso en 1a edicidn del 22
dc cnero de 1928 del Verba Libre).
A tono con su lema "ojo por ojo, diente por diente", Verba Libre
se caracterizaba porserun periddico sumamente agresivo. De hecho, el
artfeulo mencionado lineas arriba lo firmaba "Jack el Destripador", quien
escribia en forma por demds beligcrante. En la edicidn del 20 de marzo
de 1927, el cneabezado principal anunciaba; ";La Espada de Damocles
se Cieme sobre el Comercio de Nuevo Laredo!". El sumario advertfaque
cantinas, tiendas de abarrotes y otros negorios se econtraban a merced de
los inspectores de Hacienda. Al parecer, este tono beligenmte del
semanario ocasiond problemas a su director y su administrador con las
autoridades locales. GonzJJez de la Garza (1989), sin citar fuente, afirrrsa
queenseptiembrede 1928Del Saz y De£ndar Amador fueronencarcelados
por varios dfas y multados por haber publicado una nota sobre la falta de
atencidn mddica en la cdrcel municipal (p. 585). La tdnica agresiva del
pcri6dico parece haberse extendido en ocasiones a los comerciantes
locales, los cudles -segun Gonzalez de la Garza (p. 587)- organizaron
un boicot contra el periddico quejdndose de que ambos periodistas les
hacfan "peticiones de dinero" para no criticartos,
A pesarde su agresividad politico, el semanario tenia inclinaciones
partidistas y era simpaidzante abiertodedi versos funcionaiios y autoridades.
En la edirfdn dc septiembre de 1924 aparecfa un reportaje a plana
completa sobre la "vitalidad ccondmica" del estado de Tamaulipas. El
escrito senalaba que la bonanza econdmica se debfa al esfuerzo y
dedicacidn del gobemador Candelario Garza, quien visitaba Nuevo
Laredo en esos dias (Verba Libre, 16 de septiembre de 1924). En esa
misma edicidn, un artfeulo se dedicaba a exaltar las virtudes del
"pundonoroso" general Jose Hurtado, jefe de la Guarnicidn de la Plaza.
Y en otra seccidn se incluian fotograffas de ciudadanos neolaredenses
comoel tesorero municipal, el comandante de la aduana, el administrador
de correos y un candklato a diputado (Verba Libre, 16 de septiembre de
1924).
Emitio Fortes Gil y el control politico de Tamaulipas
La d£cada de los veinte, en laque nace y seconsolidaVerbo Libre,
es para Tamaulipas, como para todo Mexico, de gran efervescencia y de
agudos problemas politicos. Emilio Portes Gil, gracias a su apoyo al plan
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de AguaPrieta, es designado gobernador interino del estado el 14 de mayo
de 1920 -cargo en el que durarfa s61o dos meses- iniciando asi una
actividad polftica decisiva en Tamaulipas que durarfa hasta 1947. En
1924, Portes Gil funds en Tamaulipas el PartidoSocialism Fronterizo, el
cual se convierte ripidamente en el partido mas fuerte del estado. En 1925
obtiene el cargo de gobernador constituciona! de Tamaulipas, el cual
ejerce hasta agosto de 1928, fechaen la que solicita licencia para asumir
el cargo de Secretario de Gobemacidn, quedando corno gobernador
interinoJuan Rincdn. Debido al asesinato de Obregdn en juliodeese ano,
el congreso lo designs presidente interino de la Republic a el primero de
diciembre de 1928. Durante su perfodo como presidente se constituye
foirnalrnente el Partido Nacional Revolucionario y gana las elecciones
Pascual Ortiz Rubio. Portes Gil entrega a 6ste la presidencia y queda de
nuevo en el cargo de secretario de Gobemaridn. En Tamaulipas, Juan
Rincdn entrega la gubernatura a Francisco Castellanos, del grupo de
Portes Gil, para que la ejerza en el perfodo de 1929 a 1933. A principios
de 1932, el politico tamaulipeco deja su cargo de embajador
plenipotenciario en Franciay regresa a su entidad para, contra los deseos
de FJfas Calles y de otros influyentespoKticos, buscar su reeleccion como
gobernador de Tamaulipas. El estado, entonces, se divide radicalmente
entre los opositores a la reeleccidn y los partidistas de Portes Gil. Por
instrucciones de Calles, Castellanos se opone a su antiguo jefe y apoya al
candidate favorecido pa: el PNR, el doctor Rafael Villarreal, quien
fmalmente asume el cargo de gobernador el primero de febrero de 1933
(cfr. Zcarilla, 1977, y Guerrero, 1979).
Portes Gil, sin embargo, sigue fuerte en el piano politico merced
a sus puestos en el gobiemo federal A pesar deque el mandate del doctor
Villarreal teiminaba hasta 1937, el destierro de Plutarco Elias Calles y las
continuas presiones y conflictos ejercidos por los grupos portesgilistas
provocan que el gobernador renuncie a su cargoen 1935. En sustitucidn
de Villarreal, y en caiicter provisional, asume el cargo el aiquitecto
EraiqueL, Canseco, incondicionaldeEmilio Portes Gil Deahia 1947,
todos los gobemadores serin del grupo portesgilista. Guerrero Villarreal
resume la influencia de Portes GO en el estado con estas palabras;
No puede hablarse de la vida publica de Tamaulipas en el ultimo
medio agio, sin hacer referenda concreta al portesgilismo; Durante mis
de cuatro lustros, desde antes del ano 1925 hasta el 7 de abril de 1947, con
excepddn del breve y desastroso parentesis del gobiemo del doctor
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Rafael Villarreal de algo mis de dos af.os (...) un solo grupo monopoliza
el poder politico y la adrmnistracidn publica de Tamaulipas; una sola
voluntad (...) un solocaudillo.el licenciado Emilio Portes Gil. Duectamente
o mediante su intervencidn, se designan gobernadores, senadores,
diputados federates y locales, miemhros de los ayuntanuentos de
Tamaulipas, funcionarios publicos y burocratas (...).
(Guerrero, 1979, pp. 30-31)
La his tenia de El Monona estd profundamente ligada en lo
politico a la figura de Emilio Portes Gil. Desde su nacimiento en 1924,
Verba Libre dene una clara tendencia partidista en favor del influyente
politico, y tanto Del Saz comoDedndar Amador rnilitan activamente en
el Partido Socialista Fronterizo. A nivel nacional, el semanario se
inclinaba abiertamente por Obregdn, candidate de los Partidos Socialism
y Campesinos —y por supuesto de Portes Gil—a la presidenda de la
Republics
En suma, el Verba Libre se apegaba en la segunda mi Lid de la
ddcada de los veinte a las caracterlsricas identificadas por John C Merrill
en el periodismo latinoamericano en general: un enfoque litcrario en vez
del informativoque earacterizaba a la prensa norteamericana;desden por
las reglas de la "objetividad", y 6nfasis en posidones partidistas y
pollticas (cfr. Merill, 1959, p. 282). Asixmsmo, el Verba Libre era el
tlpico penddico provinciano de Mexicodescrito porese mismo autoq se
dedicaba casi exclusivamente a las noticias locales, adoptaba el rol de
"cruzado", y pareefa tener una considerable influencia en la opinidn
publica (ibid., p. 284).
Rompimiento de Dedndar con Del Saz y surgimiento de El
Mariana
Desafortunadamente, la hija de Heriberto Dedndar no recuerda
que su padre le haya narrado an&dotas o proporcionado information
sobrc el Verba Libre. Lo unico que sabe es que su padre afinnaba haber
perdido su partiripacidn en ese semanario en una apuesta de dguila o sol
con Manuel del Saz. LuisG. Olloqui, veterano periodista, ex-congresista
federal y amigo cercano en diversas dpocas tamo de Heriberto Dedndar
Amador como de su hijo Heriberto, recuerda vagamente que hubo
algunos problemas entre del Saz y Dedndar, los que llevaron a dste ultimo
a separarse del semanario.
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El problems fundamental, sin embargo, parece haber sido una
posicion divergente entre Del Saz y Deindar Amador sobre la reeleccidn
de Fortes Gil. Del Saz decidid continuar a favor de Fortes Gil y apoyar
en Verbo Libre sus intentos de alcanzar la gubernatura del estado por
segunda ocasidn, A1 parecer, De&idar Amador se unid al grupo
contrario, al del gobemador CasteUanos y demis ex-portesgiUstas que
siguiendoinstrucciones del Partido Nacional Revolucionario se opusieron
a la candidature del influyente Uder tamaulipeco. No esti clara la fecha
del rompimientoentre Del Saz y Dedndar Amador, pero el 8de marzo de
1932 el segundo funda un nuevo semanario: El Antireeleccionista,
descrito bajo el cabezal como "Organo del Comitd Antl-Reeleccionista
del Partido Nacional Revolucionario". La cabeza principal de ese
ejemplar, a ocho columnas, dice: "El Pueblo de N. Laredo no es un
juguete de los Portesgllistas; Pueblo: los sicarios de Partes tienen mucho
dinero y pretenden comprarte, s6 fuerte y digno, repudialos". Dedndar
Amador incluye una carta abierta a Del Saz que dice textualmente:
Companeio Del Saz: Siempre ha sido un buen amigo, mejor
bohemio, magnffico libenil y gran patriota, y mis que todo ha sido noble,
es por lo que me estoy permitiendo invitarlo no a que se una a nuestra
CAUSA que tal vez por comproraisos ajenos a su voiuntad no puede
hacerlo, pero sf guaidar mcdlume la honradezperiodfetica, desinteresada
yjusta que ese apdstol del periodismofronterizoque se llama Verbo Libre
siempre ha guardado sin tacha y apdrtese de falsas tentaciones. (...)
No pueden caminar juntas la libertad y la tirama. Lo que usted
ha dichode los grupos an tirreeleccionistas es falso. La veidad es clara,
como la luz meridiana (...)
(Deindar Martinez, 1991, p. 1)
Yaque estuvoclaroque la reelection de PortesGil ala gubernatura
del estado no se concretaria, Deaitdar Amador cambia el nombre del
semanario a El Monona a mediados de 1932. Los ataques de Deindar
Amador al portesgilismo, sin embargo, no amainaron, como lo muestra
el siguiente editorial en un ejemplar de El Mariana de 1933:
Portes Gil fue el hombre de las Gobemalas, Tamaulipas sabe de
muchas de sus estratajemas (sic), y sin embargo aun hay sinumero de
partidarios y periddicos vendidos que nos lo presentan como un prdcer
jurisconsulto y como modelo de Gobemantes. Tremold la bandera
anti-reeleccionista y atin con el mistil asido,desdend laPlenipotenciaria
en Europa para participar en la lucha polftica reeligiendose. Valiente
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liberalidad dc principio: eso se llama prevaricar, 6, si se quiere, en
tdrminos mis comunes: un convenendero."
{El Manana, 24 de marzo de 1933)
Mis adelame, el editorial criticaba la imposicidn de
administrariones municipales efectuadas pea* Fortes Gil en Tamaulipas.
Los alcaldes pertesgiiistas habfan sido "hombres de mampara que no
supieron sino de ociosidad y de despilfarros, dejando las Haciendas
Municipales en completo estado de desorden, y las areas enteramente
vadas".
La ediridn del sibado 17 de marzo de 1933, identificada como la
numero 52 del primerafio, muestra un formato mis limpio y modemoque
el de Verbo Libre. Hay menos amontonamiento de encabezados en sus
cuatro piginas y mayor calidad tipogrifica en una base de 6 column as en
papel standar. El periddico constaba de cuatro piginas hechas con tipo
movible e impresas en una prensa Sandler (cfr. El Mariana,31 de marzo
de 1991, p. 22 de la seccidn especial de aniversario). El periddico
aparecfa los sibados, aunque se publicaban extras cuando algun suceso
!o ameritaba. En ocasiones, tambien se inclufan "suplementos" en la
ediddn regular, como en ese mismo ejemplar del 25 de marzo, en el que
se ancxaba una seccidn cultural decuatro piginas relativa al principio de
la primavera.
En esos alios, El Manana publicaba solarnente noticias locales y
regionales. En ese aspecto, cumplia con las caracterfsticas tfpicas de los
periddicos de provincia de esa dpoca mencionadas por Reed Torres
(1973): sdlo contaba con tipo movible y no tenfa rccursos para pagar
agendas intemacionales, por lo que se concentraba en la informacidn
local, Si hemos de creerle al tiro manifestado en el Cabezal de las
ediciones dc marzo de 1933, el penddicode Deindar Amador imprimfa
2,000 ejemplarcs -mil menos que el Verbo Libre en 1927- para una
poblacidn de alrededor de 23 mil habitantes. La principal competenda
de El Mariana, en esos afios, eran los semanarios El Eco del Bravo y el
propio Verbo Libre.
E ese a ser un periddico ftonterizo, El Manana no paredd prcstar
mucha atertddn en sus primeras d&adas de vida a la problemitica
relacidnbinacional entre Mexico y EstadosUnidosy su impactoen la vida
econdmica y sodal de la riudad. En los 42 ejemplarcs consultados de
1932 a 1959, sdlo sc encontrb una nota relativa a ternas propiamente
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fronterizos: la edicidn del 25 de marzo de 1933 inclufa un encabezado a
ocho columnas que senalaba: 'La Cerveza en Texas no estorbard al
progreso de N, Laredo". El texto del artfculo advertfa sobre los
"rumorcs" de que el mes entrante se enipezarian a vender de nuevo
cervezas y licores en Texas, por lo que algunos lemian un efecto
desastroso en la economfa local:"la tal medida la tomamos como un grave
fracaso (sic) para nuestro comercio cervecero y como un peligro para
nuestros negocios asegurando que apareciendo dsta en Texasdisminuird
grandemente la afluencia de turistas extranjeros" (El Mariana, 25 de
marzode 1933). El artfculo contradecfa mds adelanteestas suposiciones,
afirmando que Nuevo Laredo tenia "suficiente campo abierto para
dedicar las actividades en todo sentido" (ibid.). Fuera de esta referenda,
El Mariana ignora la informacidn relativa a la problematica fronteriza
durante todos esos anos, centrandosede lleno en la temdticapob'tica local,
estatal y nacional.
Segun NinfaDedndar, la primeradpoca del periddicoestuvo llena
de peligros. Como un producto de la revolucidn, explica la ahora
directora general de la edicidn Nuevo Laredo, Heriberto Dedndar solia
decir que los nuevos polfficos habfan traicionado los ideales de esa lucha
armada. En una ocasidn, cuenta, Dedndar escribi6 un editorial titulado
'La traicidn a la revolution", donde cridcaba a los grupos poh'ticos que
estaban en el poder en esas fechas. La informalvte agrega que su padre
estaba convencido de que los nuevos poh'ticos habfan asesinado a los
htioes de la revolucidn y usaban el movimiento para sus propios lines.
Desde 1932 hasta gran parte de la ddcada de los cuarenta,
Heriberto Dedndar continud sus ataques periodisticos contra los grupos
locales y estatales de "portesgilistas". Su hija afinna que debido a dicha
postura, el gobiemo detuvo en vanas ocasiones la provisidn de papel para
El Mamma, De nuevo, no recuerda fechas, pero comenta que su padre
tuvo que comprar papel en los Estados Unidos y contrabandearlo por la
noche en una barca. En otrasocasiones, sin embargo, Dedndar Amador
aceptatrabajaral ladode los polfricos locales,como en 1935 cuandofunge
como secretario del Ayuntamiento presidido por el profesor Martin M.
Herrera, cuando gobernaba Tamaulipas el doctor Rafael Villarreal (Cfr.
Gonzdlez de la Garza, 19S9, p. 661 y el libro de Adas de 1935 del
Ayuntamiento de Nuevo Laredo).
La actitud combativa y agrcsiva de Verba Libre contin ua con
Dedndar en El Mariana. Los ataques son fuertes y el lenguaje, en
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ocasiones, bastante sensarionalista. En 1938 la Asociacidn de Periodistas
y Publicistas de NuevoLaredo --presidida por Manuel del Saz- dirige al
presidcnte LAzaroQWenas un telegrama donde se denuncian amenazas
y hostilidadcs de los llderes obreros locales en contra de Dedndar
Amador, por haberlos "desenmascarado" este en su penddico (cfr.
Gonzilezde la Garza, 1989, p. 713). Esta intervencidn de del Saz a favor
de Dedndar Amador en 1938 sugiere que las duras escaramuzas entre
ambos habian desaparecido.
El tono fuerte y sensacionalista de El Manana no era el unicoque
se estilaba en el periodismo local de esos alios, El Eco del Bravo, un
semanario fundado en 1919 y que en 1939 seguia apareciendo con
regularidad se caracterizd, durante sus mds de 20 anos de vida, por un
manejo sobrio y recatado de la informacidn, evitando los titulares
alarmistas y rcdactando las notas con tono moderado y conciliador.
A principiosdelad&adade!oscu2rcntaocurreunatransformaci6n
importan te en formato, contenido y periodicidad. Mientrasque ejemplares
de los treinta e incluso de 1942 muestran consistentemente que el
semanario no inclufa noticias intemacionales y que las primeras pian as se
dedicaban a notas locales y regionales, principalmente de caracter
politico, las ediciones de 1944 muestran a El Mariana, ya en calidad de
diario, como un periddico moderno: cuenta con los servicios de laUnited
Press (UP!) y sigue los formatos norteamericanos. Segun Alfredo Diaz
Lomell, tipdgrafo del periddico en los anos de transicidn de semanario a
diario, la instalacidn de un linotipo en los talleres de El Manana en los
cuarcnta fue lo que permitid que se volviera diario (E! Manana, 31 de
marzode 1991,secridn especial de aniversario). Unejemplardel24de
agosto de 1944 muestra una primera plana pletdrica de noticias
intemacionales, con dos o ties notas cartas de Indole local. El encabezado
principal anundaba:"LasTropas Francesas Capturaron Paris". Mientras
que las notas de la UP reflejaban el estilo objetivo y distante del
periodismo estadunidense, las notas locales, sin embargo, mantenlan la
vieja escuela periodlsticade provincia: eran subjetivasy muy "iiterarias".
La entrada de una noticia local relativa a una inundacidn deem:
"Anoche fufimos informados por el senor Eniilio Javier
Martinez, viajero llegado procedente de San Pedro de
Roma, quien hizo su viaje por temtorio americano, que
los fuertes aguaceros caldos en la regidn norte de
Tamaulipas han ocasionado el crecimiento de los arro
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yos, algunosde los cuales llevan tal caudal de agua, que
se han salido de sus madres. (ibid.)
Es obvio que el estilo periodfstico de la agencia informativa
narteamericana aun no ejercfa una influencia significativa en el equipo de
redactores y reporieros de El Mahana.
En 1947, El Ma/iana ya inclufa una"PSgina de Sociedad"formal,
en la que se inclufan las tfpicas notas sobre eventos como bodas, bautiaos,
bailes, defunciones y actosde beneficiencia. La cartelera dnematogrdfica
anunciaba la exhibiddn de las pelfculas mexicanas "Adids Juventud",
"Jesusita en Chihuahua","Mamd In6s" y "El Ahijado de la Muerte", y la
norteamericana "Cancidn de la Siena" (EI Mariana, didembre 19 de
1947).
Un ejemplar del 11 de marzo de 1951 perrmte advertir que El
Mariana, para ese aho, ya no contaba con los servicios de la UPI y que
habia cambiado a la agencia International News Service (INS) para la
mformacidn mondial y la PUE para la national (mientras que El Diario,
desde su inicio, se habfa convertido eh miembro de la Associated Press
(AP) (El Diario, 31 de mayo de 1948).
Pugnas y vlnculos con el poder politico estatal: 1944-1950
A1 final de 1944Hugo Pedro Gonzalez obtiene ia gubematura de
Tamaulipas. Aunque en su designacidn Portes Gil ejercid unainfluencia
limitada (cfr. Guerrero Villarrcal, 1979, p. 51), al nuevo mandatario
estatal se le identificaba como miembrode su grupo. Consecuentemente,
Dedndar Amador inicia una campana periodistica contra el licenciado
Gonzdlez. El 31 de marzo de 1947 el jefe de la policla de Ciudad Victoria
asesina en esa capital al editor de El Mundo de Tampico Vicente
Villasana, amigo cercano de Dedndar. Debido a la indignacidn estatal y
national, el presidente de Mexico en ese entonces, Miguel Alemin
Vald6s, instruye al congreso mexicano para que declaredesaparecidos los
poderes en el estado. El 9 de abril de 1947, el general Raul Gdrate es
designado gobemador provisional de Tamaulipas.
Tres dias despu6s de la cafda de Hugo Pedro Gonzalez, El
Mariana publicaba un editorial donde alababa la desaparicidn de poderes
publicos y dondealertaba sobre el posible resurgintientodel "catiquismo"
portesgilista. El escrito, al igual que los de 1933, acusaba a los
portesgilistas de haber impuesto a funcionarios publicos en todos los
municipiosdel estado. En lasciudadesfronterizas habfan colocado como
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alcaldes y rcgidorcs a "individuos de origen nepdtico, vinculados por
lazos familiares o de intimidad amistosa con bs personajillos del clan
reinante, y con vistas a la explotacidn de los centros de vicio llamados
turisticos, de los contrabandos en grande escala y del tidfico de drops
enervantes" (ibid.). Mis adelante, el editorial senalaba al nuevo
gobernador como un "buen hijo de i imaulipas de cuya voluntad
tenemos los mejorcs testimonios que esperamos ver re&endados en futura
ejccutoria" (ibid.)
Haya tenido ElManana influencia o noen la cafda del gobernador
Gonzdlez, el suceso rcsultd muy favorable para su editor. El presidente
municipal de Nuevo Laredo Jesus M. Garcia fue despojado de su puesto
y el gobernador provisional Girate propuso al congreso designar a
Dedndar Amador presidente de la Junta de Administracidn Civil. Como
funcionario publico, asegura su hija, Dedndar Amador remincid al
periddico dejdndolo en manos del hasta entonces sub-director de El
Mahana Luis Benedicto. La informante explica que su padre publicd un
emotivo editorial como despedida del periddico, en el que transferia su
control a Benedicto, cxhortdndolo a contmuar con sus polfticas de
exponer la corrupcidn polftica y las injusticias sociales, aun en caso de que
el propio Dedndar estuviese involucrado. Es muy dudoso que esta
scparacidn haya sido real, puesto que al dejar su puesto publico, Dedndar
recupera el control de El Mahana en forma inmediata.
Las pugnas con el poder eeondmico local
Ninf a Dedndardescribe la posiridn ideoldgica de su padre como
dc "centrcMzquierda". Afirrna que su padre siempre defendid a los
obreros neolaredensescontra la explotacidn de los ricos, como la farmlia
Longoria, la cual ejercid en la primera mitad del presente siglo un rol
predomlnante en laeconomia local. Segun la entrevistada, su padresoh'a
decir que los fiincionarios publicos estaban la mayorfa de las veces al
servicio de los ricos. Aclara, sin embargo, que su padre no era un
comunista y que no crefa en esta doctrina. Mds bien, explica
cuidadosamente, Hcriberto Dedndar era un revolucionario que crcfa en
lajusticia social y en la democracia. Siempre defendi'a a los pobres y a
los oprimidos porque6seeraunode los roles principales de un periddico
libra e independientc".
A fines de la ddcada de los cuarenta, los choques de Heriberto
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Deindar con el poder econdmico de la familia Longoria ocasionan la
fundacidn de El Diario de Nuevo Laredo. Ninfa Deindar y Luis G.
Olloqui coinciden en serf alar que El Mariana publicaba constantes
criticas contra Octaviano L Longoria, quien era propietario en esa epoca
de bancos locales, industrias y tiendas comerciales. Ninfa Deindar
afirma que su padre criticaba a Longoria por explotar a los trabajadores
con bajos salaries. Olloqui, por su parte, senala que Deindar se oporua
a la absorridn de los pequenos negocios por parte de esa familia y a su
transformacidn en monopolio.
Sin embargo, no siemrpre existid tal conflicto entre Longoria y
Deindar. En ejemplaresde la decada de los treinta aparecen frecuentes
anuncios publicitarios del banco y otras empresas de Longoria y en un
ejemplar del 6 de octubre de 1940, en primera plana, El Mariana critica
a GifredoSema, lfder del sindicato de trabajadores de"Industrias Unidas"
—propiedad de Longoria— por haber emplazado a huelga a dicho
organismo. El artfculo califica a Sema de "elemento dfscolo y maldvolo
a quien sdlo gufan sus ambiciones polfticas personales" y explica que los
150 obreros estin siendo manipulados par 61 pese al riesgo de perder sus
fuentes de trabajo. Tan to en ese artfculo, como en una secuela publicada
la siguiente semana, El Mariana insiste en el riesgo de que Octaviano
Longoria se lleve sus industrias a Monterrey, Nuevo Le6n, por lo que
apela hacialos trabajadores, hacia el gobernador Marte R. G6mez y hacia
el propioempresario neolaredense paraque IndustriasUnidas permanezcan
en la plaza. Senala que quizis pueda llegarse a un avenimiento con
grandes sacrificios de las dos partes "y tal vez accediindose a las
pretenciones patronales, juiciosamente reconocidas por muchos
trabajadores, de tener que rebajarse plazas, asf comodisminuirse los dfas
de trabajo" (El Mariana, 13 de octubre de 1940).
Es incierta la causa del rompimiento posterior. N.L.T. no
recuerda el rnotivo de los persistentes ataques de Deindar Amador. Sdlo
recuerda que eran permanentes las criticas contra Octaviano y Federico
Longoria. El 27 dejulio de 1945 un grupo de empresarios, entre los que
se encontraban Octaviano Longoria, invita a cerca de 100comerciantes,
empresarios e industriales de Nuevo Laredo a fundar un nuevo periddico
(Gonzilezde la Garza, 1989, p. 802). Segun N.LT., el gnipo buscaba
una tribuna que los defendiera de los constantes ataques de El Mariana y
que mantuviera una Ifnea ideoldgica de derecha. En mayo de 1948 sale
a la luz la primera edicidn del matutmo, bautizado con el nombre de El
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Diario.

Ninfa Dedndar senala que ademds de fundar este penddico, los
Longoria promovieion un boicoteomercial contra El Mamma,dejdndolo
en una situacidn muy precaria. La informante asevera que hasta los
comerciantes de Laredo, Texas se unieron al boicot ante las denuncias de
sus homdlogos ncolaredenses sobre la ideologfa 'comumsta'' de Dedndar
Amador
(Heriberto Dedndar) era un buen amigo de Ricaido
Florcs Magdn (...) Flores Magdn publicd un editorial en
honor a mi padre en una re vista de Mexico. Hntonces le
echaron que era comunista. La publiddad americana
de]6 de anunciarse. Y la local la controlaban los
Longaria. Entonces asfixiaron al periddico. Y como
quiera scgufa saliendo...
No esti muy clara la razdn que impulsa a Dedndar Amador a
estableccr otra edicidn de El Manana en Reynosa el 17 dejulio de 1949,
un afio despuds de la fundacidn de El Diario, mientras seguxa al frente de
la de Nuevo Laredo. Quizis previendoque la edicidn Nuevo Laredo se
debilitarfa a consecuencia del boicot y de la eompetencia del nuevo
6rgano informativo, Dedndar Amador decide que la edicidn de Reynosa
servirfa de salvavidas, lo que de hecho ocurre a principios de los sesenta.
La edicidn de Nuevo Laredo, sin embargo, no desaparece. Durante la
primera mi tad de la ddcada de los cincuentas, Deindar Amador la
continua publicando con el mismo numero de pdginas que El Diario, el
cudl no tuvocl dxitoesperado en sus prirneros anos de vida, pasandoa ser
propiedad para 1954 del radiodifusor Ruperto Villarreal Montemayor.
En los ejemplares de junio y julio de ese aho, no se advierte diferencia
alguna en tamafio o numero de anuncios entre ambos matutinos, lo que
permite suponer que hasta ese momento el periddico de Dedndar Amador
habfa sobrellevado con cierto dxito el boicot
La pugna entre el editor de El Manana y el grupo de Octaviano
Longoria, sin embargo, no habfa hecho rrris que recrudecerse, como lo
indican los cditoriales publicados por Dedndar en losdfas posterioresa la
inundacidn del 29 de junio de 1954. Al interveniren la organizacidn del
comitd pro-damnificados, Octaviano Longoria recibid duras criricas de
El Ma/tana. El 6 de julio, mientras Octaviano Longoria aparecfa en El
Diario recorriendo las zonas afectadas en compama del presidente de la
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Junta Federal de Mejoras Materiales de Nuevo Laredo, del Ministro de
Agriculture. y Ganaderfa y del gobemador de Tamaulipas, El Mariana
publlcaba un editorial timlado "Los Damnificados frente a la Cueva de
All Babd y sus Cuarenta Ladrones". El articulo acusaba a Longoria de
entrometerse en las esferas oficiales y dominar todas las actividades
sociales usando de la influencia y poder del dinero. Su fortima la habia
heeho amebatando dinero, negocios e industrias a sus legftimos duenos,
quienes habfan sucumbido entre las garras de "su despotismo financiero"
(ibid).
Una carta aclaratoria enviada pea- el comerciante Donaciano
Echavama a El Mariana, sin embargo, peimite conocer una versidn
distinta a la del director del periddico. Despuds de senalar que la reunidn
de la C&nara de Comercio habia sido convocada con la mejor de las
mtendones y con el fin de sumar los esfuerzos dvicos de todos los
hombres de buena voluntad en tomo a las autoridades, Echavama le decia
a Dedndar Amador...
Noquiero averiguar larazdn que tengas paracriticar tan duramente
al senior Octaviano L. Longoria, que ha estado en la lucha con todos
nosotros; pero apesar de toda la razbn que pudieras tener como periodista
para criticarlo tan duramente, quiero decirte que yo no pretendo enganar
a tf, ni a la opinidn publica,que en esta vez y en muchas otras de afliccidn
para Nuevo Laredo, el Sr. Longoria ha puesto toda su empeno y toda su
voluntad para ser util a la comunidad (...) (ibid.)
La carta explicaba que Longoria habia ofrecido pagar de su
bolsillo 200 hombres diarios para desalojar el lodo producto de la
inundacidn, asicomo equipo mecanico para los servicios de la ciudad y
terreno sin costo para construfr casas para los damnificados. Ademds,
Echavama mencionaba que Longoria habfa partido a la Qudad de
Mdxico con peticiones del Comitd de Auxilio para gestionar oddites
federales y franquieias para la libra importaridn de materiales del lado
norteamericano.
Pugnas y vinculos con el poder politico local: 1950-1960
El cardcter partidista del periodismo politico practicado por
Dedndar Amador se refleja una vez mas a fines deese anode 1954, euando
el PRI postula a dos candidates identlficados con el ex-gobemador Hugo
Pedro Gonzdlez y, porende, con el portesgilismo. Un ejemplar del 5 de
octubrede 1954advertia a ochocolumnas:'HL PRI HA DEFRAUDADO
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LAS ESPERANZAS DE REIVINDICACION POLITICA Y
SOCIAL". Lanota-artfculocriticabahnartiinari6ncomopre-candidatos
a la presidencia municipal de H6ctor Gonzdiez Lugo (heimano de Hugo
Pedro) y Jesus M. Garcia, "elementos antagdnicos a los principios de la
revolucidn" Ademds de esta nota, el periddico inclufa uri editorial en
el que censuraba abiertamente al PRI por lmponer candidaturas de
enemigos de los principios sociales y polfflcos de la Revoluridn, y en la
que se pronosticabaque estos desatinos delpartido serf an utilesalapostre,
ya que propiciarfan la cieacidn de un verdadero partido de oposicion
"que bien podnallamarse PartidoSorial Independiente— que constituirfa
un equilibria "Es lo que necesita la democracia mexieana: quitar el
monopolio electoral al unico partido que lo manejacon el apoyo del poder
publico y de la fuerza oficial"(El Monona, 5 de octubre de 1954). Las
confrontaciones pob'ticas de Dedndar Amador con los portesgilistas,
originadas en 1932, continuaban vigentes mds de 20 anos despues.
El primero de cnero de 1958 toma posesidn como presidente
municipal el doctor Luis Trevino Pena, despuds de unas acaloradas
elecciones en las que segun personas que las vivieron se consumd un
fraude mayuseulo en contra del candidate independiente Donaciano
Echavarria Jr. Segun otra fuente, que tambidn decidid tnantenerse
andnima, se habia formadoen esos anos en Nuevo Laredo una qmntilla
polftica para manejar el ayuntamiento. En ese grupo se encontraban los
antes enemigos acdnimos Ruperto Villarreal Montemayor, editor de El
Diario y Heriberto Dedndar Amador, ademds del "ex-portesgilista" Jesus
M. Garcfa, el licenciado Ramiro Zdrate y el profesor Pedro Pdrez Ibarra,
Ifder de la CTM. Aunque no hay documentos que demuestren la
existencia oficial de esta quirtilla, Dedndar Amador sf aparece como
tesorero del ayuntamiento presidido por el doctor Trevino Pena, y Ramiro
Zdrate como secretario, segun consta en actas de cabildo del archivo
municipal de Nuevo Laredo. De acuerdo con la fuente, Trevino Pena
remmria al cargo a principios de 1959 para no doblegarse ante las
presiones de la quintilla y lo sucede en el puesto Josd Ldpez Serna, quien
tambien solicita licencia antes de que termine ese afio por no soportar la
manipulation del grupo politico. Finalmente, tennina el perfodo
1959-60como alcalde el primerregidorEliud Aguiire Cavazos. Durante
todo 1958 y hasta fines de 1959 Dedndar Amador funge como tcsorero
del ayuntamiento.
Mnguno de los entrevistados sabe a ciencia cierta la fecha en que
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Dedndar Amador se va a Reynosa a concentrarse de lleno en la edicidn
de El Manana en esa poblarion, ni las causas exactas de su partida, pero
esta debid ser entre 1960 y 1963. Ninfa De£ndar cree que se debid ai
boicot publicitario de los Longoria, aunque es inrierto que dste haya
durado desde 1948 hasta 1960. Ejemplares de 1959, sin embargo,
confiiman que Dedndar Amador continuaba con sus fuertes ataques hacia
los Longoria. Una edition del 5 de septiembre de ese ano cabeceaba una
nota contra el "excesivo cobro" de la GF.E. al municipiode la siguiente
manera: "Mientras que Longoria defrauda a la C.F.E., esta exige al
municipio" (El Manana, 5 de septiembre de 1959, p. 3). Semanas
despuds, en un editorial, el periddico denunciaba ferozmente que los
portesgDistas y los "longorianos" se habfan unido, forjando "una alianza
perfectainente ldgica de dos grupos enemigos de la revolution" (El
Manana, 1 de octubre de 1959, p. 2).
Ad parecer, este recrudecimiento de las pugnas entre Deandar
Amador, ahora en el papel de funcionario municipal, y su dos enemigos
proverbiales, los "longorianos" y los "gonzaleros" termina mal para el
editor, obligSndolo a dejarNuevo Laredo y buscar mejor suerte en la para
entonces exitosa edition Reynosa de El Manana
Durante la ddcada de los sesenta, la edicidn Nuevo Laredo se
mandene muy precarlamente, con pocas pdginas y con un pequeno staff
de reporteros dirigidos desde Reynosa por Dedndar Amador,
A pesar de que en esos anos El Diario es en esencia el unico
periddico con penetraci6n en la ciudad, el ascenso a la presidencia
municipal de su editor Ruperto Villarreal en 1967 propicia un
revitalizamiento econdmico momentaneo para El Manana,el cual recibe
unimportante subsidio por parte del ayuntamiento 1967-69presidido por
Villarreal Montemayor. Segun un periodista, repottero en ese entonces
del periddico de Dedndar Amador, el piopdsito del editor de El Diario era
contar con information positiva y creible en un diario que no fuera el de
su propiedad.
La epoca contempordnea: polfticas editoriales y comerciales
Para mediados de los sesenta, El Manana de Reynosa se ha
convertidoen unode los periddicos mis importantes del estado. Los hijos
de Deandar Amador, Heriberto, Orlando y Ninfa entran a trabajar al
periddico y aprenden el oficio paterno. Heriberto Dedndar Amador
muere en 1969. Despuds de su fallecimiento,sus hijos Heriberto, Ninfa
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y Oriando realizan una junta donde deciden que es tiempo de regresar a
Nuevo Laredo a revitalizar la edicidn de esa ciudad. Ninfa Detindar
decide ser quien lo interne y poco tiempo despu^s, El Mariana de Nuevo
Laredo recibe capital y equipo per parte de Reynosa que redunda en un
crecimiento impresionante en numero de paginas y ciiculacidn.
La informante explica que no siguid una estrategia especifica
pararecuperar la plaza, y agregaque sdlo la animaba el deseo de"levantar
la bandera" de su padre. Un factor decisivo, segiin ella, fue que en ese
perfodo El Diario tenia muchos intereses pob'ticos y econdmicos con los
grupos en el poder. La familia Longoria ya no era tan influyente y habfa
vendido sus acciones en el periddicocompetidar. Per otra parte, existi'a
mucha actividad comercial en la ciudad y abundaba la publicidad de las
tiendas de Laredo, Texas,
En las elecciones muniripales, Ninfa Dedndar decide apoyar a
Carlos Cantu Rosas, un carismdtico lfder de la oposicidn, mientras El
Diario respaldaba abiertamente al candidate del partido dominante,
designado por "el nuevo cacique", el lfder de la CTM, El candidato de
la oposicidn ganalas elecciones y a El Mariana se le empieza a identificar
como un periodico agresivo que criticaba la corrupcion del partido
dominante. AI poco tiempo, El Mariana se convierte en el diario de
mayor circulacidn en la ciudad, desplazando a El Diario hasta mediados
de la ddcada de los ochenta, cuando la competencia se vuelve mas
equilibrada,
Cuando se le pregunta sobre las polfricas editoriales de su
periddico, Ninfa Dcdndar habla de tener establecidos criterios
"independientes". Afirma seguir la Ifnea critica de su padre contra
pob'ticos corruptos y no considera que haya conflictos de interns entre el
periddico y el sector privado de Nuevo Laredo y de Laredo, Texas. La
publicidad estadounidense en su periddico, explica, "promueve la
competencia y baja los precios en el lado mexicano; la competencia es
sana, es buena, nos motivaa hacermejor lascosas". La informante agrega
que jamisen los anos que tiene al frcnte del periddico ha recibidola mds
minima insinuacidn de los cbentes de Estados Unidos con respecto al
contenido del matutino. Y en el caso de los anunciantes locoes, asegura
que desde la desintegracidn del monopolio econdmico de los Longoria ya
no ban existido presiones contra El Mariana.
La posicidn de Ninfa Deandar sobre las maquiladoras, sin
embargo, es mtis critica. Afirrna que ella no cree que sean la solucidn
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economies de Mexico:
(Las maquiladoras) solucionan nada mis el no morimos
dehamhre. Esunamaneradeesclavizaralobreroconun
salario mfniirto que le da de comer y lomantiene ahf, para
que no se rebele,o para que no hayaunarevolucidn. Yo
nocreo que la solution para el pafs sean las maquiladoras.
No deben ser las maquiladoras.
La informante, ex-presidenta de un patronato que maneja el
Teatro de la Ciudad afirma que su diario cuenta con poh'ticas culturales
encaminadas a preservar "nuestros valores, nuestra cultura, nuestras
tradiciones". Sin profundizar mucho en ellas, negresa a la posicidn
politica de El Mahana contra los polfticos que han traicionado la
revolucidn. Mexico, dice, bene que sacudirse a todos aquellos que se han
aprovechado de sus puestos alejandose de los ideales ievolucionarios. Si
no hay cambios, "la estabilidad de Mexico estari en riesgo".
Con respecto a la influencia del modelo periodi'stico
norteamericano en El Mariana y en la prensa mexicana de la frontera en
general, Ninfa Dedndar expresa que es minima. En Estados Unidos,
explica, el periodismo que se hace es muy bueno, muy libre y muy
poderoso, pero el periodismo mexicano es muy especial, tambien muy
libre —al menos en su peribdico-- pero sin ningun parecido. Critica a los
drganos informativos mexicanos que imitan el formato del "USA To
day": "Hacer un periodicocomo pinatita (...) es solo mercadotecnia para
que comprcn el periddico. Yo creo que el periodismo va mucho mas
alii".
En la actualidad, ElManawts uno de los diariosmas importantes
de Tamaulipas. Su contenido es diverso y amplio y el tamaho de las
ediciones es de alrededor de 38 piginas entte semana y 56 piginas
sibados y domingos. Para la section mtemacional-national cuenta con
los servicios de las agencias AP, UPI, Notimex, Excdlsior, Servicio
Universal de Noticias (SUN) y Lemus, ademas de los reportajes de
Proceso que reproduce a pigina conipleta todos los dias. La seccidn local
se caracteriza por una position ncrrmalmente combativa y critica —a
veces cercana al sensacionalismo— hacia los poderes polfticos locales y
en especial hacia el grupo manejado por el li'der de la CTM. Al igual que
sus dos competidores, El Mariana publica una seccidn de dos piginas
sohre Laredo, Texas todos los dfas. Es el unicode los dos diaries locales
con una pigina cultural, la cual constituye la portada de la seccidn social
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de lunes a sibado. Su seccidn deportiva combina la Informacidn
mtemacional y nacional con por lo menos cuatro pdginas diarias de
acciones locales. Su formatoes modular, tamano estdndar, en base de 6
columnas. Su fisonomfa es relativamente modema, aunque el disefio
conserva las cabezas de ocho columnas en las primeras de seccidn. En
cuanto a publicidad. es el periddico con mayorvolumen de anuncios. Un
anllisis de dstos, correspondientes a la semana del 24 al 30 de junio de
1991, deteimind un total de 139 p^ginas de publicidad, de las cu£les 37
eran de comercios de Laredo, Texas. En contraste, El Diario inclufa en
esos mismos di'as 124 planas de anuncios (44 del lado norteamericano) y
el Laredo Ahora, ya desaparecido, sdlo 62 (S de Laredo, Texas).
Discusidn
La historia de El Manana, como la de muchos otros periddicos
mexicanos, se caracterizapor marcadas influencias politicas y paitidistas.
En lugardeconsiderar al periodismo como un negocio cualquiera con la
necesidad de set objetivo y neutral para agenciarse todo tipo de lectores
al estilo norteamericano, Heriberto Deindarparecid tomarlo —primero
en el Verba Libre,despuds en El Antirreeleccionista y por ultimo en El
Manana— como una tribunapolitica comprometida conladefensade los
"ideales revolucionarios", o al menos con los que el identificaba como
tales. En este sentido, resulta vdlida para estc medio la afirmacidn de
Secanella (1983) sobre el alto gradode vinculacion delaprensa mexicana
con los intereses polfticos: "EI periodismo mexicano es un medio de
comunicacidn del poder o contra el poder (...) (Mexico es) un pais donde
no hayperiodico que pueda deslindarse de la funci6n politics yque no este
sirviendo a intereses concretos ligados a los polrticos (...) La prensa en
Mexico siempre ha ido al lado o en contra de los polMcos" (pp. 7-11).
El grado en que De£ndar Amador era un autdntico critico del
sistema politico en el poder es diffcil de ser precisado. Durante los veinte,
como adrranistrador del Verba Libre, milito activamente en el Partido
Socialista Fronterizo de Portes Gil y contribuyd al fundonamiento de ese
semanario como rirgano extra-oficial de ese partido. Posteriormente, en
los intentos de reeleccidn a la gubernatura del estado de ese politico
tamaulipeco, Dedndar Amador cambia de bando politico y se enemista
con Del Saz. En sus primeros meses de vida, El Manana —bajo el
nombre de El Antiireeleccionista—se presenta incluso como organo del
ComM Antirreelectionista del Partido Nacional Revolucionario. En
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1935 Dedndar Amador acepta el puesto de seeretario del ayuntamiento
presidido por el profesor Martin M. Hen-era. En todo este perfodo, sus
periddicos participan de la dindirrica nacional de vincularse y defender a
grupos y facciones politieas. Segun Trujillo (1990), en esa decada de los
veinte y principiosde los treinta, losperiodistas bajacalifomianostambien
se caiacterizaban por sus nexos y afiliaciones a las diversas tendencias
politieas: habia rnedios obregonistas,callistas, vaseonceli stas, agraristas,
socialists, etc. (p. 14).
Con el control de ta vida politica de Tamaulipas por Portes Gil de
1935 a 1948, el periddico de Deindar Amador se vuelve de "oposicidn",
defendiendo al grupo politico del partido oficial relcgado por el
ex-presidente de la Republica. Con la cafda del gobemador portesgilista
Hugo Pedro Gonzalez, Deandar Amadorquedade nuevo relacionadocon
el bando politico en el poder, y acepta el cargo de presidente de la Junta
de Administracidn Civil, aparentemente sin perder el control de su
periddico. Ados despuds, a fines de los cincuenta, obtiene el puesto de
tesorero del ayuntamiento y forma parte de "la quintilla" que par esos
anos maneja la politica local. Por otro lado, primero en Verba Libre y
despuds en El Mariana, Dedndar Amador elogia las virtudes de algunos
funcionarios poo no de otros, reflejando una polarizacidn de su posicidn
politica en tdrminos partidistas. De hecho, no parece estar tanto en contra
del PRI ni de un sistema de partido unico, sino de individuos o grupos
especfficos. Asf, su periddicocritica una y otra vez al grupo portesgilista
de Tamaulipas, pero alaba al nuevo gobemador provisional (miembro de
la vieja guardia del PRI que tdenieamente infringid la ley para tomar
posesidn del puesto de primer mandatario estatal), y acepta trabajar como
parte de su equipo en el ayuntamiento de Nuevo Laredo.
El enfrcntamiento de Deindar Amador con la poderosa familia
Longoria a fines dela ddcada de los cuarenta muestra mayor consistencia
con sus tendencias liberates y de centro-izquieida. La posicidn critica de
su periddico con respecto a una fuerza econdmica de esamagnitud en una
poblacidn pequena resulta decisiva en la historia de ese diario. Las
evidencias encontradas en ejemplares antiguos son contradictorias, A
principios de los cuarenta, Deindar Amador critica al sindicato de
Industrias Unidas —propiedad de Octaviano Longoria— y los insta a
renunciar a sus peticiones para mantener las fuentes de trabajo en la
ciudad. Los ejemplares de junio y juliode 1954, sin embargo, muestran
unalucha sin cuartel, cargada de agresividad sin Mmites, que explicarf el
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abandono de Nuevo Laredo por el editor. Es adn incierto si Deindar
Amador estaba en realidad contra ese grupopor explotar a lostrabajador es
—como afirma su hija Ninfa—, o porque los Longoria le disputaban
canongias y privilegios econdmicos como presidente de la Junta de
Administracidn Civil y como figura clave en la polftica local.
Apesar de todaslas dudasplanteadas arriba sobrelas motivaciones
polftieas de Heriberto Deindar Amador, su contribucidn a Nuevo Laredo
y al periodismo fronterizo es incuestionable. Cbmo el periddico
mexicano mis antiguo adn en circulaeidn en la linea frontedza con los
Estados Unidos, ES Manana ha cumplido un rol vital en la vida polMca
y econdmica de su comunidad y un papel pionero en el periodismo
fronterizo. En sus pigi nas, distorsionada o no por el prisma politico de
su editor, el periddico ha reflejado la historia de Nuevo Laredo, de
Tamaulipas y, por supuesto, de la frontera de M6dco con los Estados
Unidos.
A pesar de que la influencia norteamericana —en forma de
publicidad, servicios infoirnativos, tecnologfa y equipo— pareceria ser
lino de los factores mis importantes en el desanollo historico de EI
Manana,K&uka,interesanteconclufr que tanto Heriberto Deindar Amador
como su hija han centrado su atencidn mis en la polftica nadonal y estatal
que en lahistdricamente conflictivarelacidn fronteriza entre M6xico y los
Estados Unidos. Nada en los testimonies de NinfaDeindar y nada en los
ejemplaresde El Mariana disponibles muestra una preocupacidn marcada
por la dependencia dela economfa fronteriza en Estados Unidos, por las
conflictivas tradiciones polfticas, ideoldgicas y culturales que coexisten
en esta regidn, las fricciones permanentes con los Estados Unidos o los
vfnculos y cooperaeidn prevalecientes entre Nuevo Laredo y Laredo,
Texas. Aunque sin duda la information general de El Mariana incluye
frecuentes referencias a estos fendmenos, es muy interesante encontrar
que no existen polftieas editoriales conscientes sobre ellas, o que estos
temas nunca son tan rclevantes en la mente de los editorcs del periddico
como la polftica mexicana estatal o nacional.
Este artfeulo pretende ofrecer solamente una visidn pieliminar y
global sobre los origenes y desanollo de uno de los matutinos mis
antiguos de la frontera mexicana con los Estados Unidos. Para ofrecer
un reeuento mis prof undo y prolijo serequieren proyectos de historia oral
e intensificar la busqueda de ediciones antiguas del periddico, ya sea en
archivos familiares o en archivos de los juzgados. Por el momento, la
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principal contribucidn de este trabajo pretende ser destacar la necesidad
de estudiar al periodismo fronterizo, y offeeer informacidn bdsica para
futures andlisis del origen y desarrollo de la prensa en una de las ciudades
irris importantes en la frontera de Mexico con los Estados Unidos.
Sources
Entrevistas sobre Heriberto Deandar Amadory la Historia de El Mariana
Entrevista con Ninfa Dedndar Martinez, hija de Heriberto Dedndar
Amador y actual propietaria y directora general de El Mariana, 17
de marzo de 1989. Entrevistador: Jos6 Carlos Lozano.
Entrevista con Luis G. Olloqui, veterano periodista, politico, amigo y
colaborador de Heriberto Dedndar Amador. Octubre de 1982.
Entrevistador: Federico Schaffler Gonzdlez.
Entrevista con Alberto Guerra GonzjSlez, impresory periodista, reportero,
jefe de redaction y director de El Mariana en la dfkada de los
sesenta. Novierobre 4 de 1988. Entrevistador: Jos<5 Carlos
Lozano.
Entrevista con uno de los accionistas fiindadores de El Diario de Nuevo
Laredo, quien solicits anonimato.
Entrevista con un periodista neolaredense, quien solicits anonimato.
Entrevista con Carlos Salinas Domlnguez, periodista tamaulipeco nativo
de Nuevo Laredo. Marzo de 1991. Entrevistador; Jose Carlos
Lozano.
Ejemplares periodistacos consultados

El Mariana:

Coleccidn del Arq. Omar Hinojosa: ediciones correspondientes a las
siguientes fechas:
24 de agosto de 1944,9de abril de 1947,12 de abril de 1947,19 de diciembre
de 1947, 25 dejunio de 1950,17 de julio de 1950,11 de marzo de
1951.
Archive Histdrico Municipal de Nuevo Laredo: 16 ejemplares, del 29 de
jttnioal 14 de julio de 1954{Expediente sobrelainundacidn dejunio
de ese ano).
Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado
deTamaulipas: ediciones correspondientes alas siguientes fechas:
17 y 24de marzo de 1933,9 de abril de 1939,6 y 13 de octubre de 1940,18
de mayo de 1941,12 y 19 de abril de 1942,24 de marzode 1944,12
de abril de 1947,19 de diciembre de 1947,11 de marzo de 1951,5
de octubre de 1954,2 de abril de 1955,5y 15 de septiembre de 1959,
1,13 y 22 de octubre de 1959.

Verbo Libre:

Coleccidn de Rolando A. Garza: edicidn del 16 de septiembre de 1924.
Coleccidn del Peri6dico El Mariana: edieibn del 20 de marzo de 1927
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Juzgado lo. de lo Civil del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas:
ediciones correspondientes a las siguientes fechas:
28 de agostode 1927,4 y 11 de septiembrede 1927,22 de enero de 1928,24
de febrero de 1940, y 5 de marzo de 1940.

Diario de Nuevo Laredo:

Archivo Histdrico Municipal de Nuevo Laredo: ediciones del 4 &314 de julio
de 1954.
Coleccidn del Arq. Omar Hinojosa: edicidn del 31 de mayo de 1948.

Eco del Bravo:

Juzgado lo. de lo Civil del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas:
ediciones correspondientes a las siguientes fechas:
24 de junio y 1 de julio de 1926,4,11 y 18 de febrero de 1939.
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De la escondida Nayarit a mas alia de Los
Angeles
Lourdes C. Pacheco Ladron de Guevara*

Summary
The present work discribes migratory characteristics of sev
eral women from a rural community in Nayarit, M6xico. The author
conducts interviews with village women to examine their firsthand
experiences with domestic service in the United States, return to their
original communities, and their economic impact on village culture.
*Lourdes C. Pacheco Ladrdn de Guevara es Maestra en Ciencias y
actualmente es investigadora de la Universidad Autonoma de Nayarit.

<?,Cual es el impacto que la frontera norte y los Estados Unidos
ejercen sobre las mujeres campesinas del occidente del pais? El tema,
escasamente abordado en los estudios de migraciones internacionales,
contiene nada menos que la cara oculta de la migration, la realizada
por mujeres.
Algunos estudios relevan el impacto de las migraciones sobre
las mujeres que se quedan en las comunidades campesinas. Se trata,
en estos casos, del estudio de las transformaciones de las estructuras
sociales donde se encuentran insertas las mujeres. En ellas, se hace
alusion a nuevas formas de comportamiento por parte de las mujeres
cuando los hombres se ausentan.
Otras investigaciones, relevan los estudios de las mujeres
cuando se trasladan a la frontera norte y a los Estados Unidos como
cornpaneras del migrante. En estos casos, las mujeres tienen
caracterfsticas especfficas, ya que su permanencia al lado de los
migrantes hombres que se trasladan a trabajar a los Estados Unidos,
hace de las mujeres un contingente apetecible para las maquiladoras
establecidas en la zona fronteriza mexicana.
Recientemente se han iniciado los estudios sobre las mujeres
migrantes como tales. Los estudios se han referido a las migraciones
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interestatales o a la ciudad de Mexico . En ellos se destaca la
importancia econdmica del trabajo de las mujeres, tanto para el
mantenimiento de la unidad familiar como para la continuation de las
comunidades campesinas.
IFor qui migran las mujeres cuando migran?
Si bien el analisis de la migracion femenina no puede verse
separado de la migracion general, es preciso distinguir aspectos
particulares de su causalidad. El estudio de la migracion femenina
contribuye por ello, a profundizar diversos niveles de una misma
problem&tica: la migracion hacia la ffontera norte.
Se ha enfatizado la atraccidn que los centros urbanos ejercen
sobre los habitantes de las zonas campesinas en toda America Latina.
Tambien se han senalado los factores de pobreza internos de las
comunidades campesinas como los causantes de la expulsion de la
poblacion que no alcanza a reproducir sus condiciones de vida y se ve
obligada a migrar. En esta vision se acepta generalmente que la
migracion rural-urbana es producto tanto de la concentration de
actividades eeondmicas y de servicios publicos como de la penetration
de nuevos valores en las comunidades campesinas, especfficamente,
valores urbanos.
Sin embargo, no todas las mujeres de una misma comunidad
campesina deciden migrar. Es mas, tampoco todas las mujeres de una
misma familia participan de la experiencia de la migracion. ^Por que
pues, unas mujeres deciden trasladarse a la frontera norte a trabajar
mientras en cambio mujeres de su misma condition social, edad y
escolaridad no lo hacen, no toman tal decision?
En el presente documento se analiza la migracion de las
mujeres campesinas a los Estados Unidos, a partir de las experiencias
de mujeres de la comunidad campesina de La Escondida, ubicada en
el estado mexicano de Nayarit en el Pacifico Mexicano.
La Escondida es una poblacion campesina de 331 habitantes
a escasos quince kildmetros de la ciudad de Tepic, capital de la
entidad. El origen del poblado se remonta al siglo XIX cuando se
establecio una hacienda productora de textiles que aprovechaba la
cafda de agua de uno de los afluentes del Rfo Mololoa. La declination
de la industria textilera en la region a principios del siglo y su
desaparicion definitiva despues de la segunda guerra mundial, llevo
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tambien a la transformacidn de la hacienda de La Escondida. Proceso
acelerado a partir de la reforma agraria de la ddcada de los treinta. La
Hacienda de La Escondida se transformd en un ejido y por consiguiente,
los peones acasillados de la hacienda se convirtieron en ejidatarios.
El acceso a la localidad es por terracerfa. Los campesinos se
dedican a la siembra de cana de azucar, que es vendida al Ingenio
azucarero de Puga, establecido en las inmediaciones. Tambien
siembran mafz, fdjol y otros cultivos para el autoconsumo.
La comunidad carece de servicios publicos. Hasta hace poco
tiempo las mujeres debfan acarrear agua del rio para realizar las
labores domdsticas. Aunque cuentan con una planta potabilizadora en
el poblado, no todas las viviendas cuentan con ese servicio. Por ello,
el bano sigue siendo una actividad realizada en el rio. La mayor parte
de las construceiones son de adobe y piso de tierra y carecen por
completo de drenaje. Cuentan con servicio de luz electrica.
^C6mo migran las mujeres cuando migran?
Las mujeres de la Escondida migrantes a la frontera norte y a
los Estados Unidos cuentan con una pariente de una generacidn
anterior a la suya que se trasladd a trabajar y se quedd permanentemente
en algun punto de la frontera mexicana. Esa persona, casi siempre,
una "tfa", invita a las muchachas jdvenes de su parentela a trabajar en
"el otro lado", aduciendo como argumento la posibilidad de mejorar
la economia domestica del grapo campesino que permanece en la
localidad. Es interesante destacar que en las entrevistas realizadas no
se encontraron invitaciones de parientes mujeres a hombres de su
familia. La invitacion se realiza sdlo a mujeres.
Para que exista migracidn debe existir: la invitacion, la
aceptacidn yel permiso. La invitacidn procede de la pariente asentada
en Tijuana, Mexicali, Reynosa, Ciudad Juirez o cualquier otra ciudad
fronteriza mexicana. Ello garantiza contar con un punto de apoyo, un
lugar de llegada y un retomo familiar.
La invitacion debe ser aceptada por la joven. Sin ella, la
migracidn no es posible. Las mujeres que aceptan la invitacion casi
siempre son las hijas mayores del grupo familiar que realizan las
mismas actividades como ayuda a la madre en el cuidado de los
hermanos pequenos, pero carecen de remuneracion. Tambien, la
aceptacion ocurre en las hijas que ya desarrollan algun tipo de trabajo
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en los centros urbanos de las inmediaciones, concretamente en la
ciudad de Tepic, por lo que el traslado a la frontera norte y a los
Estados Unidos les reportari mayores ingresos por el mismo tipo de
trabajo.
Josefina Lujin, una de las mujeres entrevistadas dijo:
"... Mis tfas me alborotaron y me fuf para alii cuando
tenia quince anos. Despues de estar en Tijuana dos meses
luego me fin al otro lado. En Tijuana trabaji con una
senora los dos meses que estuve alli. Despues me fuf a
San Diego. Directamente, por medio de mi tfa que me
consiguio el trabajo tambien. Dure catorce anos con ella.
Despuis de ahf salt y me vine para aci...".
Rafaela Martinez, refirid:
"... Tenia veintiuno. Me fui con mi tfa. Como yo estaba
trabajando aquf en Tepic. Mi tfa me dijo que alia podia
ganar mas y mandarle mis a mi papa, porque todos mis
hermanos estaban mis chicos y yo era la unica mis
grande. Yo tenia veintiuno. El otro tenia 17,16, y de ahf
todos eran mis chicos. Yo tenia diez hermanos y yo era
la mis grande. Tengo otra hermana mis grande, pero mi
tfa se la llevd mis chiquita, cuando tenia diez anos.
Estaba chiquita. A veces dicen que se los ilevan por
ayudar a sus hermanos con sus hijos pero no es bueno que
alguien se lleve a uno de mis hijos asf chiquitos, prefiero
crearlos yo asf aunque sean pobrecitos, pero que no se los
lleven porque luego pieiden el amor de madre..." *.
El tercer elemento de la migracidn es el permiso. El padre de
familia debe dar el consentimiento para que la joven se vaya de la
localidad. Aunque existieran los dos elementos anteriores (invitacion
y aceptacidn), la carencia de permiso por parte del jefe de familia
impedirfa que la migracidn se hiciera efectiva. Al menos eso es lo que
ha ocurrido en la localidad campesina de refereneia.
^Por qui los padres de las mujeres jdvenes aceptan que las
hijas se vayan de la localidad? Una de las razones para que ello ocurra
puede deberse a la imposibilidad de los padres de proporcionarles
mayores estudios o de conseguirles empleo en las inmediaciones. De
ahf que obligar a las hijas a permanecer en la localidad puede
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conducirlas a contraermatrimonio a temprana edad con algun miembro
de la comunidad campesina igualmente empobrecido y ver padecer a
su hija aun mas, Tambien puede deberse a la necesidad del padre de
contar con mayores ingresos para el sustento familiar e incluso para
garantizar las siembras de temporal. En ello, las hijas mayores se
convierten en los factores que posibilitar&n ingresos seguros.
Lo que es claro, es que las hijas no aeeptarfan la invitation de
migrar, ni algun otro trabajo, si no contaran con la autorizacidn del
padre. Aun despuds de contar con la experiencia migratoria, las
mujeres reconocen la autoridad del padre como el eje alrededor del
cual reconocen la estabilidad de la familia.
"Me fui cuando tenia 18 anos a Tepic. Estuve ahf en la
Allende, en la esquina con Zacatecas. Esas personas
vinieron aquf buscandoquien se fuera a trabajarcon ellas.
Yo ya tenia tiempo queriendo irme a trabajar para ganar
para rm y ayudarles pero no les ayude. Le dijea mi papa
y dl estuvo de acuerdo en que me fuera. Estuve un ano
pasadito. Pero con ese ano que estuve trabajando lo
ahorre y de ahf lescompre yo a mis padres una cama, una
estufa de petroleo, una olla de fierro, otra de bano y
algunas cositas. Yo nomds me compraba lo necesario,
los zapatos. Peroyo pensaba: pues no tenemos camas, no
tenemos catres. Apenas temamos petates. No, yo tengo
que juntar para comprarle una cama a mi mama, aunque
sea una estufita de petrdleo y se las compre"
"Mi hermana se fud despuds que yo. Vino mi misma tfa
y tambidn la invitd. Le pediamos permiso a mi papa y el
nos dejaba ir. Nunca tuvimos problema de que no nos
dejara. Siempre hubo que pedirle permiso pero nunca
nos fue negado el permiso. El nunca se fud a Estados
Unidos, pero a nosotras si nosdejo ir. Si mi papd no nos
hubiera dado permiso yo no me hubiera ido. Porque
siempre hemos pedido permiso para todo. Aun cuando
ya estdbamos grande pediamos permiso para ir a Tepic.
Sdlo que dijera nopordsto o porlo otro, pero no ha habido
problemas. Asf es mi manera de pensar" 2.
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£C6mo contribuyen las mujeres migrantes en los Estados
Unidos a la economia campesina mexicana?
Frecuentemente se piensa que las empleadas domesticas no
requieren capacitacion alguna. Sin embargo, se olvida que el princi
pal ingrediente del trabajo domestico no se refiere al mane jo de
aparatos electrodomesticos sino de un ingrediente fundamental, la
aceptacidn de la subordination. En ella estan entrenadas las mujeres
de las comunidades campesinas mexicanas. For lo que no es indis
pensable que las mujeres que se trasladen a la frontera a trabajarcomo
empleadas domesticas conozcan el funcionamiento de aparatos
sofisticados, sepan administrar una casa o dominen otro idioma. Lo
unico que se requiere es que esten entrenadas en el ejercicio de la
obediencia.
Al momento de su llegada a la ciudad fronteriza, las migrantes
trabajaron un breve tiempo en la frontera mexicana. Posteriormente,
una vez que tuvieron el pasaporte para cruzar la frontera, las muchachas
fueron acomodadas en determinadas familias por la pariente que
realizo la invitation. De ahf en adelante, una vez que cumplen con esa
casa, las migrantes se encuentran con mayor libertad para buscar
sueldos complementarios e incluso para cambiarse de casa. Es claro
que la primera casa les sirve de experiencia y referencia.
El desconocimiento del idioma ingles se convierte en un
obstaculo en el primer empleo. Sin embargo, las migrantes refieren
haberlo solucionado con el tiempo. Ellas aprenden un poco de ingles
y los patrones aprenden a su vez, un poco de espanol. El desempeno
del trabajo se aprende observando a realizarlo.
En cuanto al salario, bajo cualquier punto de vista, las mujeres
migrantes obtienen mayores ingresos en los Estados Unidos que los
que obtendrian por el mismo trabajo desempenado en Mexico. En
Nayarit, no solamente no les alcanzaba para ahorrar, sino que en
ocasiones, ellas tenfan que sacrificar los gastos personales para
aportar algun dinero al nucleo familiar.
Es interesante observar que en los casos analizados, las
mujeres refmeron un sistema de envfo de dinero donde comparten los
ingresos entre el padre de familia y ellas, lo cual genera una relation
de mutuo respeto ante el padre y el resto de la familia. Respeto que
se traduce en una nueva position de la migrante al interior de su
familia patema. Esta nueva relation no llega a convertirse en ruptura,
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no obstante la posibilidad de la migrante de hacerlo.
El dinero enviado por las mujeres se convierte en crucial para
la econoxiua familiar de la localidad campesina. Los primeros anos se
refuerza el gasto diario, pero a medida que va pasando el tiempo, las
mujeres prefieren realizar inversiones que permanezcan, definitivas,
que se vean. Por eso, existe una tendencia a mejorar la casa paterna
una vez que los hermanos mds chicos han crecido y a su vez tienen la
posibilidad de ayudar al ingreso familiar.
"Siempre que estuve alld mandd una quincena para ellos
y otra para mi. Entonces yo siempre rnird que si yo
administraba mi dinero me alcanzabapara mandarle ami
papl Lo que yo le enviaba a mi papd lo metfa al gasto,
por eso despu€s yo les construi. Ahora construunos una
casa. Mi papd hizo primeio dos cuartos, enseguida yo y
61 hicimos dos cuartos de Mmina. Entonces yo ya despues
ernpece a ahorrar y les hice dos cuartos ya con techo de
material, con bano con todo. Esunbeneficio. Yopienso
que uno que trabaja en casas es mucha ventaja respecto
de las que trabajan en las fabricas, porque aM uno tiene
comida, tiene agua, tiene jabon, tiene todo y si 25 o 30
ddlares le pagan ahf est2n mtegros. En cambio la que
trabaja en el campo o trabaja en lo que usted quiera, esa
tiene que prepararse, tiene que pagar camion, renta, todo.
Comprarse todo, pagar luz, telefono, todo, aunque se
junten dos o tres".;
El cddigo de responsabilidad de las mujeres migrantes se
encuentra inscrito en ellas desde el momento de la partida. No se trata
de una obligacidn impuesta, sino de la posibilidad de seguir siendo
parte de la familia desde el lejano lugar donde la busqueda de empleo
las ha llevado.
"Les mandaba amis papds comocada mes. Unaquincena
yo, y una quincena ellos. Hasta que ya vf que ya
trabajaban los grandes, ya no les mande. Ahora lo que
voy a hacer lo voy ajuntar y de lo que yojunte cuando yo
vaya les voy a comprar algo. Entonces asf lo hice, si no
no vamos a hacer nada. Cuando estd en su casa uno
quisiera que tuvieran algo. Lo primero que les hice, eche
el piso. Cuandovine en un tiempo de vacaciones les puse
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el piso de dos cuartos y de la cocina, entonces asf ya
cambia. Porque mire, de adobe las casas, a veces
blanqueadas, todas tiznadas y asf, ya con el pisito cambio
un poco. A1 siguiente ano compre un ropero, una cama,
y a la siguiente ocasidn compre la estufa, una grande y ya
despuds otro ropero en otra venida y para eso les trafa
ropa, aunque sea un cambio para cada uno, pero yo la iba
comprando poco a poquito, como iba a Tijuana cada
quince dfas les cornpraba de todo un poco.
El dinero que yo enviaba lo metfan al gasto de la casa. Mi
pap& es campesino y pues antes no estaban las can as,
nom£s sembraban mafz. Tenia dos mulas ajenas. El
sembraba y cuando sab'a el mafz, les llevaba mafz a los
duenos de los animalescomo renta de todo el ano. Y pues
ya se quedaba con poquito mafz nomis para el gasto de
la casa. Entonces £que sacaba? Pues nada y con ninos
chicos,eraduro. Comfamos puro maiz. A veces no tenia
para el frijol, ahf andaba consiguiendo el peso para el
frijol. Poreso me fuf aTepic. Ya cuando vf quecrecieron
y trabajaban algo entonces deje de mandar para ahorrar.
Hay chamacos y chamacas que nunca ayudan a sus
padres, pero si pensaran poquito entonces sf ayudanan.
Yo por mi voluntad les ayude. Mi papa no me dijo que
lo hiciera pero yo vf la necesidad de hacerlo" .4
El dinero enviado por las mujeres migrantes es crucial. Puede
reconocerse a simple vista de que familias han salido personas a
trabajar observando las casas. Cuando se termina de mejorar la casa,
es posible que se invierta en la compra de animales y se piense en ello
como ahorro familiar. La migrante siente que la obligacion debida a
sus padres ha conclufdo. Es tiempo de pensar en ellas mismas, en su
propio futuro.
El dinero destinado a sus gastos personales tambi6n lo usan
pensando en el futuro. En la mayorfa de los casos se trata de los
ahorros con los que ellas asumirtui la posibilidad de una ocupacidn
diferente a la de empleadas domdsticas. Tambidn adquieren muebles
en la frontera con el objeto de capitalizar sus ingresos.
Las ciudades mexicanas fronterizas adquieren por ello una
importancia determinante para la cotidianidad de las migrantes en las
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ciudades norteamericanas. Se convierte en el lugar mexicano donde
ellas cuentan con una casa, amueblada por ellas mismas cuando han
decidido dejar de vivir con la pariente que originalmente se las llevo.
"Bueno, yo reconozco que con salir de aqux apiende uno
mas, gana dinero, le ayuda uno a su familia. Uno se viste,
compra lo que uno quiere, bueno no todo poique hay que
ahorrar. Yo esnive viviendocon mi tfa. Yadespudsme
salfyo. Le dije a mi tfa, me voy a ientar un cuartito. Si
lo acepto. Vivf yo sola en Tijuana, cerquita de donde
vivia mi tfa y otras primas que tambi^n trabajaban alia,
para poder comprar mi ropero y poder guardar mi ropa.
Poique alM con mi tfa la tenia nomas en cartones y uno
pues quisiera tener la ropa bien bonita y guardada. Por
eso me satf para poder comprar mis cosas. Compre la
cama, de ahi compre el ropero, el trastero, la estufa. Me
verna saliendo de contado poique los compraba durante
el mes. Ya compid la estufa, aunque casi nunca la
usamos. Porque fbamos al correo, luego a caminar o a
alguna tienda y no nos daba tiempo de regresar a cocinar.
Tambien compre un shifonier y un stereo".
"Yo hice dsto por lo mismo. Yo decfa algun dfa me
encontraid yo a alguno, me casaid o nomas me juntare,
con el hard la lucha de comprar un terrenito, al fin yo ya
tengo lo necesario, buscariamos un terrenito. No me toed
alia pero aquf si me toed".5
Las que regresan
No todas las mujeres que deciden ir a los Estados Unidos,
regresan. En las familias entrevistadas, de cada ties mujeres que se
fueron, una se quedd permanentemente a vivir en la ffontera. Las que
regresaron lo hicieron porque encontraron la manera de permanecer
en la localidad atraves de contraer matrimonio, contar con expectativas
seguras para ello o dedicarse a cuidar un familiar enfermo. Aunque
regresar a la localidad es una situacidn deseada, las migrantes no
asumen la decisidn de quedarse. Deben contar con un motivo para
ello.
"Yo lo que deseaba era quedarme aqui para estar cerquita
de mis padres. A la hora que yo me enfermara que
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pudieran ir a verme porque si no no podfan ir a venne
hasta el otro lado, iba a ser muy caro para ellos. Estar
cerquita de ellos y ellos cerquita de inf. Que a la hora que
me muriera siquiera que no gastaran tanto en la ida o que
no me fueran a dejar alii Yo estaba deseando que el, el
hombre que ahora tengo, me hablara pues lo miraba
soltero. Porque uno piensa en tener un hogar, sobre todo
cuando uno ya es mavorcito. Vine a unas vacaciones en
septiembre. Norrds un mes duramos. Mehabldenelmes
de septiembre y el 24 de octubre nos casamos".6
Existen factores que aceleran el regreso a la comunidad de
origen. Algunas migrantes refirieron haber tenido problemas con las
autoridades de migracidn al moment© de cruzar la frontera. Ante ello,
decidieron dejar de realizar las gestiones relacionadas con la
recuperacidn del pasaporte y regresar a su comunidad.
iC6mo valoran en su vida actual la experiencia migratoria?
Los hombres de la comunidad valoran la experiencia migratoria
de las mujeres como positiva para ellas. Reconocen la diferencia entre
las mujeres que han salido de la comunidad y las que permanecen al
lado de sus padres hasta el momento en que contraen matrimonio. El
siguiente es el relato de un migrante de La Escondida a Florida:
"Yo conocf muchas muchachas alii Las mujeres que se
van de acd ya no se vienen, ^Usted cree que se van a venir
a hacer el quehacer? Alia andan muy cambiaditas. Se
compran lo que quieren. Ellas lo ganan pues y ni quien
les diga nada y pues andan a gusto. sted cree que se van
a venir a vivir a estar aca ocupandose de los chamacos?
No, pues algunas ya nunca regresan.'
Para las mujeres migrantes, la experiencia migratoria no fue
solo la posibilidad de contar con un empleo que seguramente no
encontrarfan en el pafs, sino que fu6 el mecanismo para valorarse ante
los integrantes de la casa paterna y al mismo tiempo, valorarse ante el
actual esposo. Algunas migrantes refirieron haber aportado recursos
obtenidos en la migracion para la construccidn de la casa conyugal.
Ello, en sf mismo, las hace copartfcipes de los bienes que se generan
en la familia. Otras,adujeron haber trasladado los muebles acumulados
en Tijuana o alguna otra ciudad fronteriza hasta la localidad, lo que les
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sirvi6 como initio de casa. La visidn de la experiencia migratoria es
positiva en los casos entrevistados.
"Bueno, yo reconozco que saliendo uno de aquf aprende uno
mas, gana dinero, le ayuda uno a su familia. Yo si recomendana que
se fueran. Puescomo uno estuvomuy a gusto silo recomendana. Para
que ganaran mis, se vistieran. Y si le sirve a uno mucho, conoce uno
mis. No esti uno tan tapado como si nomis viviiramos aquf. Esti
mejor lo que conoce y se destapa uno mis poquito. Porque mientras
esti uno aquf, nomis metido y no se va a trabajar ni a Tepic, esti uno
mis cohibido. Se siente uno mis vergonzoso y se deja mis.
El sistema de vida norteamericano es mejor alii. Claro
muchos llevan bien su vida de marido y mujer, que son bien, que se
lallevanbien. Tanto trabaja el uno como el otro. Pero como dicen los
americanos. Las americanas se van a las fiestas, andan en los parties,
se van y ahf dejan al esposo cuidando los ninos. Aquf <[,d6nde se va
a estar un esposo cuidando los ninos, que nos vayamos al baile de una
amiga, de un cumpleanos de una amiga? Y alii no, alii esti mis en el
americano. El mexicano aunque este alii no se le quita lo mexicano
porque ya viene de los padres mexicanos. Y ya tienen un poquito de
lode aquf. En cambio el americano es mis fibre. Eso noesmalo. Para
eso sirve irse para cuando uno viene ya no se deja uno tanto."8
La lectura de la migracidn por parte de otras migrantes es
diferente. Algunas proponen que las mujeres deben esforzarse por
estudiar y conseguir otros empleos en el pais. La option del trabajo
domestico en la zona fronteriza lo unico que permite es obtener
ingresos pero no posibilita dejar de ser empleada domestica. Sin
embargo, en los casos entrevistados, la valoracion de la migration fue
en sentido positivo.
"Yo pienso que haberme ido a trabajar tan chiea tuvo
muchoqueverconmividaactual. Sf, tuvo que ver mucho
en mi vida porque yo ya mird la vida de otra manera. Me
sirvid muchoandar, como se dice, yo sola y todo eso tan
joven. Para mi contd mucho tener que ver por mf misma,
sin nadie que me estuviera cuidando. Empece a ver la
vida de otra manera. Cambia uno mentalmente de
cuando uno esti en su casa. Capta uno lo que es bueno
y lo que es malo. Yo por ejemplo, ya no quise tener mis
hijos, lo bueno es que mi esposo no esti de acuerdo en
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tener muchos hijos. Deseamos dos y ya tenemos dos.
Tampoco es de la manera de pensar de los hijos que sean.
MMbamos el sueldo que entraba de 61 y si no se podia
para mas pues no. Ahora el es maestro. El nunca ha ido
a trabajar al norte. Solo ha ido a Tijuana pero de
vacaciones, quince dias o mds pero no ha ido a trabajar.
Nunca me hace referenda a que yo si me fui a trabajar ni
nada de eso. Nunca hemos tenido problemas sobre eso.
Sera que porque el ya sabfa que yo estaba alM."9
Las migrant.es refieren el deseo de poder trabajar para contar
con su propio dinero dentro del matrimonio. Sin embargo, se ajustan
al cddigo de valores de la localidad a donde regresan. Quizd regresan
porque son la parte de la sociedad migrante que estd dispuesta a
transigir en algunos aspectos. Si no estuvieran en esa disposicidn no
lo harian. En todo caso, la readaptacidn a la localidad hubiese sido
mas diffcil.
Al regresar, las mujeres migrantes establecen una alianza.
Mds bien dieho, continuan lacomplicidad de ayuda mutua desarrollada
fuera de la localidad. Ello las fortalece en los casos diffciles y les
permite aconsejarse en la toma de decisiones.

Conclusion
Las mujeres que se trasladan a trabajar a la frontera norte y a
los Estados Unidos son en su mayorfa jdvenes, solteras y sin hijos. Se
encuentran en la etapa previa al ciclo bioldgico de la reproducci6n. Se
trata de una fuerza de trabajo disponible en las comunidades rurales
y entrenadas para la realizacidn de trabajos al interior de los hogares
o en el campo.
Aunque en el presente documento la informacion se
circunscribid tan sdlo a las mujeres migrantes con experiencia de
trabajo domdstico, es importante resaltar el hecho de que se trata de
recursos humanos que pueden actuar como reserva laboral en distintas
esferas de la economfa.
A su vez, los ingresos generados por la migracidn de mujeres
se ha convertido en crucial para las miles de pequenas localidades, que
como La Escondida, en Nayarit, se encuentran dispersas en todo lo
largo y lo ancho del territorio nacional. Son las mujeres migrantes
quienes han hecho frente a la situacidn de precariedad del Mexico
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empobrecido. El trabajo de las mujeres migrantes se ha convertido en
la posibilidad de que el Mexico rural permanezca y al mismo tiempo,
cambie si cambian sus mujeres.
Sin embargo, es necesario profundizar otros aspectos de la
migracion femenina. Uno de ellos es el referido a las mujeres que no
regresan.
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New Yorkers on the Texas Border

The Seventh Regiment, New York
National Guard in the Rio Grande Valley,

1916.
Carl Henry Marcoux*

Resumen
Este artfculo describe la historia y la experiencia de un
regimiento de la Guardia Nacional de la ciudad de Nueva York en la
frontera de Texas-Tamaulipas en 1916.
*Mr. Marcoux has been advanced to candidacy for his Ph.D. at the
University of California, Riverside. He is currently completing his
dissertation entitled; "Plutarco Elfas Calles and the Partido Nacional
Revolucionario: Mexican National Politics in 1928-29."

Introduction
The border region that divides the United States from Mexico
has experienced substantial turmoil since the Treaty of Guadalupe
Hidalgo established the boundaries between the two countries in
1848. An agreement which cost the Mexican nation 50% of its
territory and left substantial numbers of its citizens north of the line
to the mercy of an expansionist Anglo-Saxon Protestant government
has been a sore point with most Mexican citizens since the time of its
adoption. The protection supposedly to be provided to those former
citizens of Mexico incorporated into the United States proved to be
illusory. Neglect of the treaty's key provisions only increased the
resentment felt by those involved in the transfer of sovereignty, as
well as their descendants, who suffered as a result.1
The Mexican Revolution of 1910 exacerbated the relations
between Anglos and Latinos on both sides of the frontier. The
struggle for power between the Constitutionalist army of Venustiano
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Carranza and the forces of Pancho Villa could not help but spill over
to the U.S. side of the border, especially since the administration of
Woodrow Wilson decided to play a role in the internal affairs of
Mexico during that period. Wilson had intervened in 1914, capturing
and occupying the port city of Veracruz in an effort to destabilize the
government of Victoriano Huerta. While the majority of politically
active Mexicans regarded Huerta as a usurper, they did not want the
United States to dictate Mexican policy. U.S. forces subsequently
withdrew.^ According to Historian John M. Hart, equipment that
they left behindaided the Constitutionalists in their subsequent battles
with the villistas?
The situation grew even more tense the following year on the
border to the north. The U.S. government at first supported Pancho
Villa, selling him arms and other war material in exchange for cattle.
Later, the government switched its position, coming to the aid of the
Constitutionalists in their fight with Villa, actually permitting the
passage of Constitutionalist troops to battle via U.S. railroads.^
Outraged at what he considered duplicity on the part of the U.S.
government, Villa began a series of attacks on American citizens and
property on both sides of the border. His raid on Columbus, New
Mexico in 1916 led to the Pershing Expedition into northern Mexico,
and, ultimately, the mobilization of the U.S. National Guard.-"
Not only Villa's men marauded north of the border. Among
Carranza's generals there were those who supported the idea of the
recovery of Mexico's lost territory, or at least felt some sympathy for
Mexican-Americans who objected to the discrimination to which they
were being subjected. A fringe movement, originating as the Plan of
San Diego, sought to rally support for an invasion of Texas by
Mexican nationals, Mexican Americans, U.S. African Americans,
and Japanese. Texas, New Mexico, Arizona and California would be
seized and molded into a new republic for Mexicans of any descent,
while the African Americans would be given six states of their own
for the formation of an independent black republic.6 A small group,
numbering less than one hundred, composed mostly of Mexican but
with some Mexican-American adherents, began a series of bloody
raids on U.S. soil, killing some Anglos and seizing their property.
The Plan attracted a good many Mexican-American follow
ers. They had been subjected to discriminatory practices by Anglo
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newcomers since the original treaty promulgated in 1848. Moreover,
the anarchist Ricardo Flores Magon's newspaper, Regeneration, had
been circulated throughout the Mexican American border communi
ties, stressing the need for ethnic solidarity in the face of capitalist
exploitation, and served to encourage participation by some Latinos
in the San Diego Plan. Texas Rangers added further fuel to the flames
by the often indiscriminate injuring and killing of Mexican Ameri
cans without due process.^
Lawlessness on the American side of the line became en
demic, and on May 9,1916 Generals Hugh L. Scott, Army Chief of
staff and Frederick Funston, commander of the Army's Southern
Department, wired the Secretary of War, Newton D. Baker, request
ing that National Guard units from Texas, New Mexico, and Arizona
be ordered into active duty.8 It was necessary to call up these National
Guard units because the Regular Army lacked the manpower to cover
the border effectively.^ It had been the established policy of the U.S.
government to eschew a large standing army and to rely on "citizensoldiers" in the event of war.10 President Woodrow Wilson, in
December, 1914, said to Congress:
From first to last we have had a clear and settled policy
with regard to military establishments. We never have
had, and while we retain our present principles and ideals
we never shall have, a large standing army. Ifasked,"Are
you ready to defend yourselves?" we reply, "Assuredly,
to the utmost"; and yet we shall not turn America into a
military camp. We will not ask our young men to spend
the best years of their lives making soldiers of them
selves."11
As a result, the Regular Army, early in the twentieth century,
lacked sufficient manpower and resources to be recognized as a world
military power. On theother hand, Congress, as well as the President,
encouraged the development of state militias under the control of the
states' governors. Thus the Regular Army operated without reserve
units and had to depend on the federalization of state militias by the
president in times of national crisis.
The Regular Army saw this system as inimical to its best
interests, since it lacked supervision over the recruitment and training
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of militia or Guard troops. In a scathing indictment of the use of such
personnel for reserve purposes, the Army's War College Division
recommended that,"It would seem the wisest policy not to place new
dependence upon such a questionable asset as the Organized Militia
and replace it at earliest practicable moment by a proper Federal
force."1 The Regular Army offered myriad complaints about the
National Guard units and the militias: transportation problems, the
priority given to state governors in control over the troops, and the
refusal of individual Guardsmen to volunteer for Federal service
when crises arose. Moreover, many of the members of these units
failed to attend drill regularly and to maintain proper standards of
physical condition.13 Such a system, the Army contended, failed to
provide the country with a viable reserve in case of military need.
Still, the militia units remained the only reserve force available in
times of crisis like those created by the Mexican Revolution raging
along the border.
The National Guard call-up of May 9th from Texas, New
Mexico, and Arizona involved only approximately five thousand
officers and men, too few to patrol effectively a border of over two
thousand miles. As the general situation on the border continued to
deteriorate, and raids by armed Mexican bands increased, President
Wilson, after meeting with hiscabinet, issued an order mobilizing the
nation's entire National Guard. On June 18th, 1916, Secretary Baker
wired the governors of the remaining states (excepting Nevada which
had no National Guard unit at the time,) that their state troops had been
federalized. While the call encompassed virtually all of the state
troops then in the National Guard, certain types of military specialties
were deemed not critical (e.g. Infantry). The army wanted cavalry,
field artillery, and auxiliary troops. However, most of the state units
lacked depth in these particular skills. A further legal complication
arose. The governors of the individual states had the power to
determine which units were to be sent, and this politically inspired
system led to a wide variation in the quality of troops made avail
able.^
Over 150,000 men from throughout the country responded to
the call-up. They received assignments to stations along the border
from Brownsville, Texas to California. The army reported that most
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of the units were under strength, poorly trained, ill equipped, and
generally in poor physical condition, considering the military de
mands to be made on them.' Yet, they expected to be assigned
combat duty along the Rio Grande.
The history of the New York 7th Regiment
The Guard units that ended up stationed at Mc Allen, Texas,
hailed from New York. Unlike many of the units called up from other
states, New York's National Guard regiments appeared to be in a
better condition to respond. Only the Empire State and Pennsylvania
could muster full divisions to meet the Secretary of War's request.
New York's "Combat" Division consisted of First Cavalry (Squadron
"A"); the Second, Third, Seventh. Twelfth, Fourteenth, TwentyThird, Sixty-Ninth, Seventy-First and Seventy-Fourth Infantry;
Twenty-Second Engineers; First, Second and Third Field Artillery;
and First Signal Corps. The New York State troops would be known
as the Sixth Division, National Guard of the United States, under the
command of Major General John F. O'Ryan. > The peace time
strength of the division numbered approximately twelve thousand
officers and men.
Local citizens of New York City had founded the precursor to
the Seventh Regiment in 1806J 1 Called the Volunteers, or Volunteer
Militia, its members prided themselves on the development of an
"independent corps" which selected its own officers from its ranks,
purchased its own uniforms, and scheduled its own drills and social
events. Belonging to such an organization enhanced one's prestige
in the community and carried with it a sense of belonging to a military
social club or society. Records indicate that many of the Seventh's
commanding officers had started with the regiment in the back ranks
as privates.^® Regular Army officers who inspected the National
Guard units after they had been called up criticized the feeling of
camaraderie which evidently existed between commissioned officers
and enlisted men as counterproductive from a discipline stand
point.^
The Volunteer Militia took the name of the New York Na
tional Guard in 1862. (In 1903, the term "National Guard" became
standard for all militia units across the country.) The Seventh
Regiment maintained its membership exclusivity throughout the
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nineteenth century and its numbers rarely exceeded five hundred men
during the first half of that century. National Guard units reported
directly to the state's governor, who could call on them to maintain
domestic order in the event of riot or other civil commotion. New
York's governor exercised this authority on several occasions during
most all of the first half of the nineteenth century when local police
forces proved to be inadequate to control the disorder. According to
the regiment's records, it restored tranquility to the city on those
occurrences with no loss of life to either side.^O
The Seventh's record of peaceful crowd control ended abruptly
in 1849, when the Astor Place riots broke out ; After five days of
rioting and a substantial number of injuries and deaths to the rioters,
the regiment restored order. As a result of these riots, the 7th became
a symbol of law and order to the wealthy and conservative element in
New York City, and the object of hatred and scorn among the less
fortunate members of society who came to regard it as a symbol of an
oppressive authority.*^ During the Civil War, the regiment again was
called by the governor to put down the New YorkDraft Riots of 1863.
While the unit served to guard Washington D.C. during the same
conflict on three separate occasions, it never entered actual combat
against the Confederate Army.
The lack of adequate facilities in which to hold its meetings
and drills led to a campaign by the regiment's Board of Officers to
raise funds for the building of an armory in 1880. When completed,
the imposing building, still located on Park Avenue and 66th Streets
in Manhattan, served to attract many volunteers from the upscale
neighborhood, and the regiment's social activities increased accord
ingly. It soon became known as the "Silk Stocking Regiment,"
because of the character of its membership, its fancy "West Point"
type of uniforms, and the formal receptions, banquets, and dances
held at the armory.23 When the War with Spain broke out in 1898,
the regiment's colonel went over the head of the governor, and
volunteered its services directly to the President. Before actually
receiving its marching orders, the regiment learned to its dismay that
it was to be broken up and assigned piecemeal to other military
organizations. As a result, the commanding officer of the regiment
withdrew its offer and its personnel were never called.2^ This
insistence by the Guard to qualify the manner in which it would serve
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presented serious problems for the Federal government. Over time
the central government gained more control over these state units.
At the time of the call-up in 1916, the 7th New York was
operating in its customary manner; participating in parades on patri
otic holidays, conducting exercises (frequently banquets and balls) in
its luxurious armory. Earlier in the year, for example, the regiment's
commanding officer, Daniel Appleton, retired. This occasion led to
a series of banquets and parades in his honor. During testimonials,
much was made of the fact that he had enlisted as a private in 1873 and
had worked his way up through the ranks. In attendance at these fetes
were both the governor of New York, Charles Whitman and the city's
mayor, John Mitchell. At one of the final banquets the governor
announced the promotion of Colonel Appleton to General. Following
the latter's retirement, the officers of theregiment held an election and
selected Colonel Willard Fisk as his successor. Fisk had also begun
his military career as a private soldier in the militia/ 3
Recruitment into the unit had the characteristics of being
invited to a social club. Private Henry R. Marcoux, who had enlisted
(in that year), provides an example.26 Marcoux had been a salesman
of fancy imported foods at the time. Part of hissales territory included
the mansions located on Park Avenue, in upper Manhattan. In the
process of his sales calls, he became acquainted with Cornelius
Vanderbilt, the owner of one of the mansions and the son of the
original Commodore Vanderbilt of railway fame. Vanderbilt held the
rank of Major in the Seventh. He convinced Marcoux to join up,
stressing the social activities at the armory and the opportunity to
make new friends through the organization. Marcoux represented a
typical member of the regiment; a city dweller with little experience
which would equip him for the rigors of actual military life.
The Regiment moves to Texas
Imagine the surprise, shock, and consternation of Marcoux
and his fellow citizen-soldiers when they received orders to report for
duty on the Mexican border. They had never anticipated involvement
in military activity other than armory drills, parades, and possibly
crowd control. Moreover, the call-up required them to leave their
employment. At that time, no laws existed guaranteeing their rehire
on return from active duty.
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Nevertheless, the Seventh became the first New York Guard
Regiment to depart for Texas, over 1,100 strong and prepared to
defend the United States or invade Mexico in response to any order
given. Many of theSeventh's veterans sought to return to active duty
once the call came. The regiment's veteran's organization raised
$5,000 which were presented to the commanding officer, Colonel
Fisk, "to be used in such a manner as would benefit the regiment."
Trouble between the Regular Army and theGuardsmen arose
soon after the call-up. The Army Quartermaster Department told the
New Yorkers to expect to embark in plush Pullman sleeping cars for
the trip to Texas. Instead they had to depend on day coaches for the
initial two days of the journey. Subsequent investigation revealed
that the regiment had fared better than most; the Pullman Company
had only 623of the "tourist cars" available, and the army needed over
3,000 for its total anticipated call-up of the troops.27 Furthermore,
truly inhospitable conditions awaited the city troops when they
pitched camp at McAllen, Texas. The site of their bivouac was
located about five hundred yards from the railroad at the intersection
of the main road to the town. Some seven miles to the south was the
small town of Hidalgo on the Rio Grande, opposite the Mexican city
of Reynosa. The designated area was already home to "small prairie
dogs, horned toads, snakes, scorpions, tarantulas, and centipedes."2^
Moreover, at that time of the year South Texas experiences heavy
seasonal rains and sometimes hurricanes. Quite often the site of the
encampment resembled a sea of mud, and the troops had to ditch and
drain their bivouac constantly. The problems that the Guard encoun
tered should have come as no surprise to the Regular Army. During
their maneuvers at San Antonio, Texas, some five years earlier, the
military had experienced similar field conditions.2^ Unfortunately,
the Regular Army did not relay their experiences to their Guard
counterparts, so the same initial set-backs experienced by the regulars
were to be repeated by the Guard troops.
When the entire New York National Guard division, under
Major General John F. O'Ryan —by this time 19,000 strongdescended on McAllen, Texas in July of 1916, the small town could
offer little in the way of amenities to this mass of troops which had
suddenly appeared in its doorstep. Incorporated only five years
earlier, the town had no paved streets, which soon became virtually
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impassable due to the combination of heavy army traffic and unusu
ally heavy seasonal rains. The division had to create nearly all of the
facilities necessary to their maintenance from the ground up. Cer
tainly it was in no position to function effectively as a fighting unit
upon its arrival.
McAllen, in mid-1916, contained only a few small businesses,
a bank, a saloon, and a weekly newspaper. 30 its inhabitants num
bered approximately one thousand. The arrival of the troops created
a local economic boom, as the town's merchants sent a rush of orders
to wholesale houses for grocery supplies and other necessities.31
Businesses sprang up on all sides of the camp and the city itself, often
in vacant lots under tents. McAllen prospered as it never had before.
It was estimated that over $10,000 a day was being spent by militia
units and off-duty soldiers when in town.? ' While the pay for the
private soldier at the time was only $30 a month, many of the
Guardsmen had outside income. The Seventh Regiment contained
some very wealthy members, such as Colonel Cornelius Vanderbilt,
who had recruited Private Marcoux. In order to have his own
transportation available, Vanderbilt shipped his Packard down to
McAllen from New York by rail.-1- However, despite its nickname
as the "silk stocking" or "millionaire" regiment, many who served in
it, most typically the enlisted men, were salesmen or worked in the
banks or stock brokerage houses in Manhattan.
The Seventh Regiment, being essentially a parade unit, also
lacked the organization to operate effectively in the field. For
example, no cooks had been recruited at company level. So Private
Marcoux, having been a food salesman in civilian life, drew the
assignment as cook for "M" Company. Facilities were primitive and
the red ants of Texas ubiquitous. Canned corned beef and hardtack
(a type of cracker) were the major staples in the rations that had been
brought down from New York. Local provisions were difficult to
acquire. Pvt Marcoux related that his initial efforts at cooking drew
a great deal of adverse criticism from his comrades in arms until he
mastered at least some of the rudiments of the culinary art.34
Potable water for the division proved to be a serious problem.
The main source came from irrigation canals carrying water from the
Rio Grande for crops. A number of the guardsmen drank from the
canals, became ill and several died.35 A local ranch owner, William
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Sterling, helped to resolve the dilemma by allowing the regiment to
draw water from wells on his property. In his memoirs, Sterling
neglected to mention that he charged visiting soldiers twenty-five
cents each for a one minute bath °
Due to the continuing internal conflict between the Carranza
and Villa forces across the border, the regiment had no clear percep
tion of their enemy. In July the Twenty-Second Engineers organized
a pontoon train at Hidalgo near the river, in the event that the troops
would be required to invade Mexico. During the same month the
carrancista Mexican troop commander at Reynosa, General Julian
S£enz Flores, together with his staff, were invited to review the
Seventh Regiment on parade. The Americans demonstrated their
skill at close order drill — this was one of their specialties as parade
troops in New York City — as well as displaying their machine gun
company and automobile transport. Apparently the Mexican officer
questioned the effectiveness of such units in the rough terrain of
northern Mexico.37 (Perhaps Saenz Flores remembered the spit and
polish parade units of Porfirio Diaz and their failure when actually
operating in the field.) The Americans, on the other hand, expressed
contempt for the quality of those Mexican regulars they encountered
while on river patrol:
The Mexican soldiers whocould be seen at various points
across the river were apparently without drill or military
instruction. They were dressed in dirty cotton uniforms,
many were barefoot and seemed very young, some mere
boys of fifteen or sixteen. Still, they seemed to have a
great idea of their own importance, and copies of Mexi
can proclamations issued to the troops (some of which
pamphlets drifted across the river) informed them that
"they were opposed across the river by militia troops
only, who could easily be brushed aside when the time for
the advance arrived; then a triumphant march would be
undertaken to the important cities of New Orleans,
Washington, Philadelphia and New York, where there
would be great opportunity for loot and the acquiring of
treasure.""
Available records indicate that the personnel of the Seventh
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Regiment met few Mexicans or Mexican-Americans dining their
sojourn in Texas, except those vendors permitted by the army to sell
local products at the camp. (On one occasion, the enterprising
company cook Marcoux boughtrattlesnake meat from them, boiled it,
and served it to Company "M" as an "eel" stew.) The militiamen
seemed to be totally ignorant as to the circumstances which caused
them to be shipped to the border, only that the Mexican government
"did not at all live up to its agreement."^ The "agreement" was a
vague reference to the ongoing negotiations between the two govern
ments over the control of their respective forces in the border area.
Boredom became the guardsmen's principal enemy as the
weeks wore on. The troop commanders tried to keep the men
entertained at camp, but recreation facilities of any type in the Mc
Allen area proved to be scarce. When the threat of actual combat was
determined to be remote, the wives of some officers filtered down
from New York. A number of regiments formed baseball teams and
established a league. The division also organized a horse show and
Wild West exhibition on the parade ground at Mc Allen which drew
spectators from other National Guard units as well as the public at
large.^O Moving picture theaters and canteens were set up, although
hard liquor was banned at all Mc Allen base facilities.'*1
Families residing in the little town, although few in number,
invited some of the visiting officers and their wives, to their homes for
social functions, generally card games.^ Some more entrepreneurial
Texas families moved out of their homes; they rented them to officers
and their dependents by the month for sums up to $250, a highly
inflated rental figure for the timesA1'
Much of the daytime activity for the regiment consisted of
daily marches, at first six or seven mile hikes. As the men became
hardened to the activity, the assignments stretched to more than ten
day periods, with the troops camping in the field nightly. Soon the
regiment covered distances exceeding fourteen miles, on one occa
sion marching from base camp to Edinburg h Rifle ranges were
established to allow the New York regiments to improve their profi
ciency with their weapons. The Seventh's closest encounter to
military action lay in patrolling the north bank of the Rio Grande,
where they occasionally encountered their Mexican opposite num
bers doing the same on the south bank. U.S. sentries assigned to
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patrol duty reported no contact between the two sides.
One local entrepreneur profited immensely from the boredom
and inactivity of the Guard troops. Robert Runyon, a professional
photographer from Brownsville, Texas, took thousands of photos of
the young Guardsmen, incorporated them in postcards, and sold them
to his subjects as personal souvenirs or to send news of the border to
the folks back home.4^ Other photographs provided an excellent
overview of the types of equipment utilized by the U.S. Army during
both the Mexican Border campaign and later in France against the
Germans in World War I.
Weary with the routine and inaction of their current assign
ment, the spirits of the Seventh Regiment brightened considerably
when they learned that they might soon be recalled to New York.
Serious labor problems had threaten strife which authorities feared
could not be suppressed with the forces on hand in the home state.4^
The Seventh had served on such duty on more than one occasion in
previous years. Such, however, was not to be the case this time. The
Second, Third, Fourteenth, and Seventy-first received the riot-control
assignment, and the return of these regiments to New York in October
apparently ended the strike threat and the dreary daily routine contin
ued. Historian Paul Vanderwood captured their mood:
The spirited enthusiasm that the national guardsmen
brought with them to the border was quickly eroded by
routine. You could see the boredom in theireyes and in
their demeanor on the photo postcards.47
The weather in Texas had cooled considerably by November,
causing woolen uniforms and blankets to be issued for the mens'
comfort. Grumbling increased. Perhaps the visiting of a dignitary
would ease discontent. So the regiment participated in yet another
parade when New York's governor, Charles Whitman, came to Texas
to inspect the troops. The parade turned out to be the last event of note
for the Seventh on the border, for the regiment received its marching
orders to return to its home state in late November. By then, the
tension between Mexico and the United States had lessened materially;
Pershing began his return to the American side of the border and
Carranza's officers generally restrained the men under their control
from further incursions north.
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The regiment returned to New York by train, arriving at the
city on November 28. Veterans of the regiment and its band met the
returning guardsmen at the Twenty-third Street ferry. A parade and
review, attended by hundreds of admiring New Yorkers, culminated
the adventure to Texas. There the troops retired to the Armory for
dismissal.

Conclusion
How did the call-up of the New York Seventh affect interna
tional affairs and the regiment itself? Certainly it played a part in the
largest assembly of U.S. troops since the Civil War. Undoubtedly the
show of strength reduced the number of raids and the lawlessness
which had plagued the border for much of the period of the Mexican
Revolution, 1910 until 1916.
The mobilization also changed the character of the Regiment.
It converted from a parade ground organization to one fit for field
duty, though still lacking fighting experience. Unfortunately, its
personnel never had the opportunity to interact with either MexicanAmericans or Mexican nationals. The few locals they saw repre
sented the poorest economic and social classes, many of whom had
been dispossessed by the disorder, lawlessness, and chaos that existed
along the border at the time. The regiment consisted almost entirely
of men of northern European extraction, men convinced of the
superiority of their cultural antecedents.4** The New Yorkers came
back to their home state reinforced in theirconviction of therighteous
ness of their country's Manifest Destiny — at least as far as the
Western Hemisphere was concerned.
The Regiment's period of relief from active duty ended
abruptly seven months later, when it was called up for service in
World War I. The Seventh became the 107th Regiment of the
Twenty-Seventh New York Division.4'1 On his arrival in France,
General Pershing, commander of the American Expeditionary Forces
in Europe, agreed to transfer the Twenty-Seventh Division to the
British Second Army. During the second Somme Offensive of 1918,
the regiment suffered a 70% casualty rate.-® What had been a parade
unit in 1916 had become a seasoned, if decimated combat regiment by
Armistice Day, November 11,1918.
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El Movimiento Villista visto por la
diplomacia espanola
Oscar Flores Torres*

Summary
During the Mexican Revolution, Spain's diplomacy was some
what mixed. What began as increased meddling through legal petitions
and the Spanish press, abated considerably with de facto recognition of
the Venustiano Carranza government. But then with the Madrid Chan
cery appointment of two confidential agents sympathetic to Francisco
Villa and Carranza's constitutional reform, friction resumed once again.
This article examines this ideological and juridical footing for postrevolutionary Mexico.
*Oscar Flores Torres, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
Monterrey.

Introduccion
Durante la llamada etapa armada de la revolution en Mexico
(1910-1920), numerosos diplomdticos de carrera hispanos, fueron
movilizados hacia este pais latinoamericano inmersoen una trascendente
crisis social, de sus privilegiados puestos en las cortes aristocrdticas
europeas y asiaticas.
Varios de ellos fueron designados como agentes confidenciales
cerca de los principales lfderes de la sedition. Esta es la historia de uno
de ellos.
En mayode 1915, elMinisteriode AsuntosExterioresdeEspana,
designd como agente confidentialcercadel h'der revolucionario mexicano,
Francisco Villa, al diplornitico de carrera, Emilio Zapico.
La llegada de Emilio Zapico al territorio controlado por el
movimientovillista, signified un durochoqueenlaconcepcion diplomdnca
europea de aquel personaje. La situacidn sui generisen que se desarrollarfa
su trabajo, contrasto totalmentecon sus anteriores anos de labor en la corte
imperial rasa como representante diplomatico de Espana ante el zar

70-Villista

Nicolas It.
Este impacto sociocultural al que fue sometido Zapico, fue
percibido por la Cancillerfa de su pais, la cual retibid una nutrida
informacidn-a traves de su agente-sobre todos los aspectos de este
peculiar movimiento aimado.
Elandlisisdeestadocumentacidndiplomdticahispana.encontrada
en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, nos da una
visidn poco conocida de este suceso dentro de la historiografia de la
revolucidn mexicana,*
I. La diplomacia hispana ante Villa y Carranza.
1
La poh'tica diplom&ica de Espana hacia Mexco durante la
revolucidn mexicana fue a menudo contradictoria. Lo que a veces habfa
sido una creciente estridencia en las peticiones de inmiscuirse a fondo en
la problemdtica mexicana a travds de la prensa iberica, disminuyo
notablemente con el reconocimiento de facto del gobiemo de Venustiano
Carranza por la administracidn hispana encabezada por Eduardo Dato.
Sin embargo, este reconocimiento oscild tambien en el ario de
1915 sobre la principal faccidn sediciosa opositora a Carranza, nos
refeiimos a la comandada por el general Francisco Villa.
Si bien la desconfianza de Carranza hacia la colonia espanola no
era gratuita-recordemos que buena parte de los peninsulares se
inmiscuyeron en polftica interna del pafs, preferentemente alidndose con
los regimenes contrarrevolucionarios,* esta desconfianza se acrecento
con la designation en mayo de 1915, de un nuevo agente confidential
hispano cerca de Villa.
Evidentemente esta maniobra espanola no fue del agrado del
autodenominado Primer Jefe de la revolucidn, al cual seequiparaba con
Villa, precisamenteen un momentoenque los constitucionalistasesperaban
la posibiiidad de un prdximo reconocimiento de los Estados Unidos.
2
El Ministerio espanol de Asuntos Exteriores tomd la decisidn a
principios de mayo, de reemplazar al traditional agente confidential de
Villa, Angel del Caso, por un funcionario de camera.
Fue en esas fechas, cuando el embajador espanol acreditado en
Washington, juan Riano y Gayagos, nombrri a este agente de carrera,
Emiho Zapico, despuds de una entrevista con el agente confidential de
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Villa y del gobierno provisionaldela Convencidn en Washington, Emilio
Llorente. Esterepresentante,anteriormentefuncionariodela trashumante
Secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno constitutionalista,
aceptd la propuesta de Riano, con la condicidn de establecer un agente
confidential de Francisco Villa en Madrid.1
A1conocer esta condicidn, la cancilleria de Espana le recomend6
a su embajador en Washington, que era preferible "evitar o aplazar el
establecimiento de este Agente Confidential," pero si esto significaba
"enemistarnos con Villa, dfgale que lo aceptaremos gustosamente."'
Aunque fue un acuerdo entre ambas administrationes, la faccidn
villista inmersa en numerosos problemas derivados de sus desastrosas
denotas a manos de las tropas de Obregdn, aplazd indefinidamente el
nombramiento de este agente. En contrapartida, la reaccidn de los
constitucionalistas al conocer el nombramiento de Zapico, no fue tan
agraciada.
Tan pronto el cdnsul general canantista en Nueva York conotid
la designatidn de un agente diplomdtico espanol cerca de Villa, y por
consiguiente ante el gobierno de la Convencidn, telegrafid enfadado a
Carranza. La reaccidn inmediata del Primer Jefe fue mandar llamar al
agente hispano Cdsares y Gil, a quien lo amenazd con terminar su misidn
cerca del gobierno constituionalista y anularse por consiguiente todo
acuerdo hecho entre ambos, si Zapico era designado cerca de Villa.4
Esta maniobra sustitd nuevamente un intenso intercambio
diplomitico entre ambos gobiernos. En Madrid, el marquds de Lema,
Ministro de Asuntos Exteriores del gobierno hispano, se entrevistd con
el agente carrantista en esa capital europea, Juan Sanchez Azcona, a
quien le explicd que la designatidn de Zapico no debi'a de molestar a
Carranza, "ya que obedece exclusivamente a la necesidad de proteger
espanoies en territorio donde no alcanza la accidn carrancista"; de igual
modo, anadid Lema, que la permanencia del "cdnsul en la ciudad de
Mexico, no dominada por Carranza ni Villa."4
La respuesta de Carranza a Lema en boca de Azcona, fue que esta
maniobra era absurda, ya que Francisco Villa carecia de ' organizatidn
polftica y administrativa.'® Si bien Azcona intentd obstaculizar el
reconocimiento de la faccidn villista por Espana como parte beligerante,
sufrio un serio descalabro al sumarse a la presidn contra esta postura de
Carranza, la administratidn de Washington.
Ante la queja de Riano, el Secretario de Estado, Bryan, envid un
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entigico telegrama al agente norteamericano cerca del gobierno
constitucionalista, Silliman, encargdndole llamar la atentidn a Carranza,
sobre lainjusticiadepretenderfienarladesignacidndelagente confidential
espanol cerca de Villa.' Finalmente, el Primer Jefe cedio, y aceptd el
nombramiento de Zapico, sin mayor peijuicio a la labor de C&sares en
Veracruz. De momento, la estrategia diplomdtica hispana se habfa
anotado un importante exito, muy apesar de las pretensiones de Carranza.
n. Llegada de Zapico a la zona villista.
Emilio Zapico llegd a El Paso, Texas, a fines del mes de mayo,
e inmediatamente entrd en contacto con Angel del Caso. Desdeel primer
momento, este ultimo mostrd su desconformidad por su destitution.
Para Zapico, del Caso era un personaje "Inteligente, Mbil,
persuasivo en su modo de hablar y de afectada sencillez y naturalidad;
sumamente Mo, calculador y utilitario."8 La influencia de del Caso sobre
el alto mando del villismo era para ese momento importante. El exagente
confidencial espanol, al igual que el diplomatico norteamericano,
Carothers, posefan su propio coche pullman "regalo del general Villa
(pues esta parece ser la suprema manifestation de agrado que clicho
general otorga a sus favorites)."9
Conforme fue conotiendo Zapico la labor de del Caso, empezo
a dudar sobre la utilization de su influencia en Villa en favor de los
intereses espanoles.10 En la tiudad texana de El Paso, Angel del Caso
trabajaba para Villa como agente financiero y delegado personal del
divisionariopara comprar armas y cartuchos en losEstados Unidos,"cosa
delicada y de confianza estos cargos."11 En conclusion: para el nuevo
agente espanol,este personaje era uno delos"directores o inspiradores del
grupo villista, al nivel de los mas influyentes."
Por otra parte, se entrevistd con el poderoso gmpo de los
hacendados espanoles expulsados por Villa, cuyas cabezas visibles eran
Federico Sisniega y Feliciano Cobian. Todo intento de Zapico por
procurarles ayuda econdmica; trabajos en El Paso y en la Habana, Cuba;
y la posibilidad de repatriation por cuenta del tesoro espanol; fue
rotundamente rechazada por este homogeneo grupo,exiliado por casi dos
anos en la frontera.13 Zapico escribid a la cancillerfa de Madrid:
'Todos tienen mediosde existentiapropios. En general,
los espanoles hoy reftigiadosen El Paso son o propietarios,
o industriales, o comertiantes, cuyas propiedades han
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sido confiscadas; las tiendas saqueadas; ycuyas f&bricas
son explotadas hoy por elementos villistas y que
permanecen en esta poblatidn esperando el momento y
la ocasidn de poder volver a entrar en el goce pacffico de
los bienes que les fueron arrebatados."14
La fuerte animosidad contra Villa de este poderoso grupo, cuyo
movimiento alterd totalmente la cotidianidad privilegiada de estos
hacendados favorecidos por las anteriores dictaduras, no era pasiva.
Zapico tuvo conocimiento de que personajes importantes de este grupo
ayudaban pecuniaiiamente sin restricciones a un sector importante de la
oposicidn a Villa.15 Sin mayor explication dada por Zapico, no serfa
extrano suponer que este grupo de hacendados hubiera llegado a un
importante acuerdo con Cairanza. Esto se deduce de la posterior polltica
carrancista practicada en Chihuahua y Coahuila a partir de la derrota de
Villa a fines de 1915. Sinmiramientos,Carranzadevolvi61amayonade
los bienes incautados por la "Agenda de Confiscadones"creada por la
administration villista, a los duenos originates.16 En buena medida, los
hacendados prerevoludonarios hispanos mostraron pronto su capacidad
de recuperacidn.
Paralelamente a sus derrotas frente a las tropas de Cairanza, Villa
intento atraerse a buena parte de este importante grupo, al permiur el
regreso a Torredn a principios dejunio, de den espanoles exiliados, los
cuales, segun Zapico, no encontraron mayores problemas en su
reineorporacidn.17
Aunque tardd dos meses en entrevistarsecon Villa, lo hizo hasta
finales dejulio, por encontrarse este al frente de sus tropas en el centro de
Mexico, el agente confidential espanol pudo dirigirse a Chihuahua y
Torreon. Si bien a Chihuahua sdlo pudieron regresar treinta espanoles;18
Villa permitid el regreso a Torredn deotros 400 exiliados no implicados
en polftica.
Una vez en Chihuahua, Zapico se presentd ante el Jefe de Estado
Mayor de Villa, el general Mendinabeitia, quien no solo invitd al
diplomdtico espanol a alojarse en su tren espedal, sino le prometid
presentarle personalmente a Frandsco Villa.20 Al salir rumbo a
Aguascalientes con las tropas de Mendinabeitia, recibieron la notida en
Fresnillo de la desastrosa derrota de Villa ante Obregdn en aquel estado."*
Fugazmente, Zapico se encontrd con Villa en Fresnillo, pero el lefe del
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Estado Mayor le revel6 que ese "no era el momento" de presentarselo.2
Como Mendinabeitia recibid orden de vigilar los movimientos
del enernigo y de recoger y desarmar los numerosos rezagados y fugitivos
que habfan buscado refugio en la Sierra de Durango, "y que poco a poco
se dirigfan o iban Uegando a los pueblecitos inmediatos a la via ferrea,"23
Zapico tuvo que acompanarlo durante mis de veinte dfas:
"incomunicados, siempre en la extrema retaguaidia, y
siempre en peligro constante de ser sorprendidos y
capturados por las implacables avanzadas de indios
yaquis... durmiendo con frecuencia vestidos y con los
caballos dispuestos para huir, sin agua para lavarnos, y
sin otra comida que came de las reses cogidas en los
ranchos de las inmediaciones..."24
Esta estreeha convivencia con las tropas villistas, le sirvid a
Zapico para conocer el estado y composicidn del ejercito del norte; de la
regidn que dominaba; e intimar con sus generates y el Estado Mayor. A1
tdrmino de la odisea, el agente confidential logrd llegar a Torreon donde
tuvo conocimiento de dos espanoles que fueron fusilados, acusados del
delito de expedicidn de billetes falsos, "delito penado con la pena capital
por decreto de hace mis de un ano."25
Por fin, en Torredn, Zapico creyo oportuno entrevistarse con
Villa, sin embargo, el recibimiento no fue nada agradable:
..poique el general Villa me acogid extremadamente
mal y con tanta violencia que bien a pesar trad se me
llenaron los ojos de ligrimas, aunque tuve la fortuna de
no acobardarme y a pesar de sus violentas negativas a
escucharme, le dije que estaba mal informado, que yo no
veraa a exigirla devolucidn de los bienes confiscados por
ahora; y siprincipalmente aevitarfusilamientosy abusos;
al oir dsto parose un instante y me mitd ya no con la feroz
expresidn de al principio, y me dijo con algo mis de
calma, que no tenia tiempo para escucharme, que fuera a
Chihuahua a hablar con el Sr. Diaz Lombardo "el cual
tienemucho tiempo que perder," noconteste y me limitd
apedirle un salvo-conducto para volver a Washington, lo
cual hizo pero no para irme sino uno ampKsimo y que me
permite iealizar con entera libertad y sin peligro la parte
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principal de mi programa, que es la de acudir allf donde
hayaespanolesenpefigroypoderabordarlasautoridades
que quieran abusar de su poder."26
Aunque la entrevista termind en un tone mis moderado y al
despedirse de Villa, dste le estrechd la mano; Zapico escribid:
"es preciso ver a ese hombre en sus momentos de cdlera
en mangas de camisa,el inseparable revdlver yel cintuidn
lleno de cartuchos a la cintura; el pelo alborotado, la boca
entreabierta, y los ojos abiertos desmesuradamente,
saltdndoles de las drbitas, inyectadas de sangre y con las
pupilas dilatadas, para darse cuenta de lo que significa el
afrontar su ira, porque se dene la impresidn de que es un
epildptico, y que la menor falta de tacto, la m£s
insigmficanteimprudenciapueden acartearconsecuencias
desagradables y provocar medidas de extrema
violencia.."2'
Tresdfasdespues,el consul norteamericanoenTorredn, Carothers,
invitd a Zapico a cenar y conversar. Al nomostrar anteriormente ningun
interes en el agente hispano, esta repentina invitacidn desperto las
suspicacias de Zapico. Carothers, probablemente por encargo de Villa,
deeidid cerciorarse de sus propdsitos y fines en la zona villista, por lo que
"procuro conocer exactamente, anadid Zapico, mi modo de pensar."
Zapico aclard su misidn: le expuso que venia como agente confidencial,
"pero que de ninguna manera presentaria credenciales porque Villa no
era un Jefe de Estado."29 Ademas, su nomhramiento habia surgido sobre
la premisa de que el mantener a Angel del Caso cercade Villa, significaba
entorpecer las relaciones entre el Gobierno de Espana y Carranza.3'
Finalmente, Carothers le confirmd lo que Zapico ya se temia: el
proceder de Villa ante este nuevo agente confidencial, se debid a que
aquel estaba convencido de que el gobierno de Madrid, habia procedido
de mala fe al destituir a su amigo Angel del Caso.3' Estas estrechas
relaciones de amistad e intereses entre del Caso y el alto mando villista,
dificultarfa relativamente la labor de Zapico, ya que este permanecena en
la zona villista por espacio de mds de un ano, mayo de 1915 a junio de
1916.
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HI. Estructura econ6mica y social del movimiento villista.
Tras las derrotas del ejercito del norte ante el inexorable avance
de las tropas carrancistas, el agente espanol reveld a fines de agosto, que
las probabilidades de triunfo eran "muy escasas, quiza ninguna."32
Las razones del desmoronamiento del otrora poderoso "partido
villista" que llegaron al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid por
medio de su agente confidencial, fueron entre otros: el caracter violento
e incivilizado de los principales lfderes del movimiento;3^ la inexistencia
de los principios esenciales que configuran la moral," tan grande es la
perversidn de todo instinto moral que el asesinato es ejecucion; el
concubinato, matrimonio; y el robo, confiscation;"34 la permanencia de
elementos dfscolos, que hacen desconfiar unos de otros, viviendo bajo la
"perpetua amenaza de la traicidn;"- la ignorancia de los lfderes;36 y la
falta total de organizacidn militar,"la tactica, la estrategia, los pianos y los
mapas son tonterias y zarandajas propias de los tientfficos", le llego a
decir a Zapico uno de los generates villistas.37
Para fines de agosto, la division del norte ya no se caracterizaba
propiamente como un ejercito regular, sino como un conjunto de bandas
guerrilleras cuyos contingentes variaban entre 300 y 2000 hombres38
"armados indistintamente con fusiles Mausser, carabinas espanolas
procedentes de la fabrica de Oviedo y que supongo procederian," anadid
Zapico," de las armas que cogieron a las tropas del General Huerta y que
fonnaban parte, como le 01 decir a un general, del "mottn de guerra"; y
de rifles americanos, y todas ell as, si no me he fijado mal, de calibre
distinto."3'
En "conjunto, estas fuerzas sumaban en numero unos diez mil
hombres," sin contar las guarnitiones y las que se encontraban operando
en Saltillo,' " - los cuales mas que conformar un ejercito no era mas que;
"un conjunto de guerrillas de escasa distiplina, que se mantienen unidas
por la mano ferrea de un gran gueniilero: el general Villa."41
El aspectode laestructuraorganizativadel ejercito villista nodejo
de sorprenderal agenteconfidentialespanol y augurar su total incapacidad
para poder llegar algun dxa a regir los destinos del pais. Zapico escribio:
"Peroaun es mds, cuando se observan los llamados trenes
militares, con los soldados acampados en los techos de
los furgones, en los que formaban espeties de chozas
para guarecerse de la interperie, y en donde viven, cornen
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y duermen con sus hijos y mujeres, que hasta hece muy
poco los acompanaban al combate misrao, o cuando en
las estaciones de alguna capacidad se acumulan varies
Irenes formando calles los vagones, en las que las
"soldaderas" preparan en cuclillas la comida, mientras
los hombres descansan tumbados en el suelo debajo de
los coches del ferrocarril, se dene la impresion de que no
se trata, ni siquiera de guerrillas, sino de tribus indias
partidas en guerra como podian haberlo hecho en la
dpoca anterior a la Conquista, y sin mas diferencia que
haber sustitufdolas flechas por el fusil y el haberencontrado
un instrumento maravilloso para sus expediciones en el
ferrocarril. Y si los jefes son ignorantes, viciosos,
sanguinarios e indisciplinados, la organization nula o
sumamente deficiente, y los soldados a medio civilizar,
animados del instinto guerrero del indio, con el deseo de
vivir sin trabajar que les induce a perrnanecer casi
constantemente echados, y con una mentalidad tan
primitiva que les induce como yo lo he visto, a llevar en
el sombrero el retrato de Pancho Villa y en la solapa de
la chaqueta el Sagrado Corazon de Jesus o cualquier otra
imdgen religiosa, ^cdmo suponer buena fd en los que
dotados de cultura afirman que estas gentes son capaces
de formar un gobierno estable y regir la republica
mejicana? No es posible, Excme Senor, que hombres
como Mr. Bryan, General Scott, Carothers, general
Angeles, los Madero, Don Angel del Caso, etcetera,
crean sinceramenteque el General Villa y sus elementos
puedan salvar a Mejico (sic)...'"1'
Paralelamenteal mal estadode la organizacidn mihtar,laeconomia
en el territorio villista era "sumamente precaria.' Escasez de viveres;
inflation, depreciacidn del billete villista, etcetera, influfan directamente
en el estado moral del soldado, que no teniendo bastante con los dos pesos
diarios que cobraban, se mostraban poco dispuestos "a batirse y muy
accesible a la traicion."44
La limitation del movimiento villista por obtener, a partir de
mediados de 1915- una base de masas mas amplia y solida, fue como ya
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lo mencionamos, el espectro de la inflation, de la cual Villa mismo era
responsable. Como Carranza y otros revolutionaries, a excepcidn de
Zapata, donde la economfa de subsistencia sustituyd en su temtorio en
gran medida la economfa monetaria, Villa imprimio papel moneda para
finantiar su revolutidn. La cada vez mayor circulacidn de estos; la
perdida de la confianza en su movkniento por las derrotas militares; y la
larga frontera con una economfa vigorosa como la de los Estados Unidos;
fueron algunas de las causas que hicieron descender ripidamente el valor
de estos billetes. El agenteconfidential hispano cerca de Villa, escribid
el 24 de agosto sobre este fendmeno inflacionista y sus consecuentias.
"La base del sistema rentfstico del villismo es la
confiscation, y el producto de los bienes intervenidos,
unido alaemisidn sin link tesde papel moneda,constituyen
los recursos ordinaries del General Villa que no han
bastado a sufragar sus gastos...y comoeldeficitcontinuaba
aumentado y los gastos eran cada vez mayores acudieron
como recurso Salvador a la emisidn de billetes, que si en
un printipio paretid resolver la situatidn, contribuyd en
gran manera a dificultarla mis, porque emitido aquti sin
lfmite alguno, en cantidades formidables y sin mis
garantfas que la mayor o menor confianza que pueda
tenerse en el triunfo del General Villa, al empeorar de dfa
en dfala situatidn dedsteque, ademis, lejosde modificarse
continuaba empleando sus procedimientos de extorsidn
y de terror, es claro que los billetes fueron depreciandose
cada vez mis. Sinembargo sin escrupulo alguno segufan
"fabricindose"millones y millones de pesos, con ellos se
pagaba al ejtitito; con ellos se hatian las compras de todo
generode artfculosen el pais; perocon ellos satisfacfanse,
tambidn, por los particulares las contributiones, y en
ellos se percibfan las rentas de los bienes confiscados, y
como elTesoro"villista" necesitaba oropara satisfacerel
pretio de las irnportantes compras (sobre todo material
de guerra y de ferrocarriles y carbdn) que se vefa forzado
a hacer en el exterior, comenzaba a ser victima de sus
propios procedimientos. Al mismo tiempo habfan
tropezado con un escollo sumamente grave: con la
falsificatidn que alcanzd proporciones tales que era casi
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imposibledistmguirlosbilleteslegi'timosdelosfalsos...'45
La falta de dinero y la depreeiacidn del billete villista no fueron
los unicos motives del agotarniento y debilidad del ejdrcito del norte; a
6stos se sumaron las disposiciones draconianas tomadas por Villa para
remediarlas.
»en efecto, culpd a los comerciantes de ser ellos los
responsables de la carestxa de la vida causada por la
elevacidn de precios provocada, segun 61, por la codicia
de tistos, y que estimaba injustificada, injusta y
desproportionada, y para castigar la cual y para volver las
cosas a la normalidad decidid la confiscacidn de todas las
tiendas y almacenes al mismo tiempo que enviaba a la
c£rcel alos comerciantes de nacionalidad mejicana, con
orden de que los tuvieran cuarenta y ocho horas sin
comer, a fin de que supieran lo que es sufiir hambre, y
puso a la disposicidn de los extranjeros un tren especial
para que "fueran a buscar oro al otro lado", si bien es
cierto que esta ultima disposicidn la anuld mds tarde; sin
embargo estas medidas lejos de resolver el conflicto
contribuyeron, como es natural, a agravarlo mds, porque
temerosos todos los comerciantes de incurrir en el enojo
del general Villaeimposibilitadosde venderalosprecios
que este querfa, se negaba a vender y durante varies dias
era diffcil encontrar que comer..."46
Tal situacion significaba, sencillamente, la muerte del comercio:
"El resultado inmediato, por lo menos, fue el panico y el
temor en toda la poblacion; los chinos, a quienes se habfa
amenazadode muerte,dedicados,en general, ahortelanos,
dejaron de traer sus verduras al mercado; los camiceros,
panaderos y fondistas dejaron devender, todas las tiendas
que aun no habian sido selladas cerraron sus puertas,
mientras que las restantes eran vigiladas por soldados
fusil en mano; los tranvias no circulaban ya desde hacia
algun tiempo; la fabrica de luz electrica dejd de trabajar,
y la poblacidn entera presentaba un aspecto de tristeza y
temor extraordinario, que vino a aumentarse por la orden
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de declarer, bajo pena de muerte, y en el espacio
improrrogable de veinte y cuatro horas, todo depdsito de
mercancfas cualquiera que fuera su importancia...
Por otra parte, las medidas que adoptaba el alto mando villista en
su retirada hacia el norte, alimentaba todavfa mds el desconcierto hacia
este movimiento, al despojar a los poblados de sus alimentos y a los
terratenientes de su ganado.
Estas medidas se contrapusieron a las adoptadas por las tropas de
Obregdn al tomar militarmente las poblaciones. Los constitucionalistas
crearon sistemas rudimentariosdedistribucidn de alimentos; organization
polfticamente a los poblados; y facilitation la creacidn de sindicatos de
obreros y comites agrarios. Emilio Zapico lo describid asf:
"A nuestro paso por el estado de Zacatecas y por orden
terminante del general Villa y bajo pretexto de restar
elementos al enemigo, fufmos recogiendo cuanto ganado
de todas clases encontramos, con el resultado practi<x> de
dejar entregadas aquellas gentesalhambre, yconsumado
en realidad un despojo aunque se pagaba a los duenos de
reses cogidas, porque el precio fijado era de treinta pesos
por cabeza de ganado mayor, y como se satisfacfa en
billetes "villistas" que las fuerzas "carrandstas" que
habian deocupar aquellos lugaresal abandonarlosnosotros
no reconocen ni aceptan, en realidad se habfa entregado
a aquellas gentes a cambio de sus vacas, de sus caballos
y de sus cameras, unos cuantos papeles sin valor de
ningun gdnero; por otra parte como el hectolitro de mafz
valfa ciento cincuenta pesos, dado el precio que se habfa
fijado, eran necesarias cinco vacas para adquirir esa
cantidad de mafz..."48
Finalmente, Zapico did el puntillazo final a Villa en sus informes
al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, al descartar totalmente la
posibilidad que se manejd en algun momento, de apoyar y reconocer al
movimiento villista. Zapico escribid a fines de agosto de 1915:
"Desorganizado militarmente, perdida en gran parte la
popularidad, hambriento y desilusionado el pueblo, y
desprovisto de recursos monetarios, no es extrano que el
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'villismo" este llamado a desaparecer de la diplomacia
mejicana, a no ser que los Estados Unidos tengan interes
en reanimarlo y darle nueva vida y alientos nuevos."^'
IV. La diplomacia espanola ante ios estertores del villismo.
La administration de Woodrow Wilson tomd la decision semanas
despues de inclinarse hacia el reconocimiento de la faction mas fuerte en
la contienda: el gobierno constitutionalista. El movimiento villista
recibio consecutivamente dos duros golpes. En octubre, Washington
reconocid como unico gobierno de facto al presidido por Carranza, y el
primero de noviembre, Villa librd su ultima batalla decisiva contra el
ejerci to de Carranza en la ciudad de AguaPrieta, Sonora, fronteracon los
Estados Unidos. Con cerca de ocho mil hombres,Villa se lanzd a la toma
de esta estrategica ciudad. Al dia siguiente y en plenocombate, tres mil
hombres del ejercito carrancista, sorprendieron a Villa y le infringieron
una desastrosa derrota. Los refuerzos constitucionalistas habfan
aprovechado un buen gesto del gobierno de Wilson: con el permiso de
Washington,estos ties mi!carrancistascmzaron la fronteranorteamericana,
avanzaron por territorio estadounidense y aparecieron sorpresivamente
por la retaguardia villista.*0 Esta batalla termino con la poderosa Divisidn
del Norte como ejercito regular, y redujo al movimiento villista a una
banda de guerrilleros que permanecieron en activo durante cinco
sangrientos anos.
Una vez que Carranza controld los principales centros urbanos en
Chihuahua y en Coahuila, se comprometid con los antiguos grupos
econdmicos a devolver los bienes incautados por la administracion
villista. Los hacendados tradicionales y la nueva burguesia nortena,
entraron en significativas alianzas con Carranza.
La estrategia victoriosa de Carranza consistid en regresar a la
clase alta tradicional, parte de su riqueza y poder a cambio de su leal tad
al nuevo regimen. Esperaba estimular la reanudacidn de la actividad
econdmica, mediante el establecimiento en parte de las condiciones
anterioresa larevolucidn. El impulso a esta estrategia lo did la devolucidn
de las tierras a los hacendados.
Asf, a principios de octubre de 1915, el agente confidential
espahol en el territorio villista, comunicd al embajador hispano en
Washington, que Feliciano Cobidn, uno de los mds ricos y empedernidos
defensores del huertismo en la ciudad de Mexico y en Torreon, le habia
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asegurado que la totalidad de sus bienes, varias haciendas, fiieron
devueltas a su apoderado junto con mas de mil quintales de algodon,
"procedentes de la cosecha actual, con valor de varios millones de
pesos."55 Con estas medidas, Zapico reveld a Riano, "Obregon esta
cumpliencloconsupropdsitodereintegrarlaspropiedadesconfiscadas,'
Durante los primeros meses de 1916, el aparato diplomatico
espanol en el norte de la republica, era nuevamente reinstalado y los
consules acreditados lograron gestionar con exito ante Carranza, la
devolution de las propiedades confiscadas de los hispanos, asf como el
regreso de los exiliados en El Paso, Texas.5' Uno de los artifices de la
amplia devolution de las propiedades a los hacendados nortenos fue
Emilio Zapico, qui£n senadesignado agente consular en Veracraz apaxtir
de juniode 1916.54
Notas
Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid (en
adelante AMAE Madrid), Riano al ministro de Asuntos Exteriores en
Madrid, marques de Lema, legajo-2560, Telegrama cifrado (en adelante
TC), Washington, 16 de mayo de 1915.
2 AMAE Madrid, Lema a Riano, 1-2560, TC, Madrid, 17 de mayo
de 1915.
3 AMAE Madrid, Casaresy Gil a Lema, 1-2560, TC, Veracruz, 18
de mayo de 1915.
* AMAE Madrid, Cdsares y Gil a Lema, 1-2560, TC.
8 AMAE Madrid, Lema a Riano, 1-2560, TC, Madrid, 19 de mayo
de 1915.
6 AMAE Madrid, Lema a Riano, 1-2560, TC.
7 AMAE Madrid, Riano a Lema, 1-2560, TC, Washington, 20 de
,mayo de 1915.
8 AMAE Madrid, Zapico a Riano, 1-2560, despaeho-1, EI Paso,
Texas, 31 de mayo de 1915.
9 AMAE Madrid, Zapico a Riano, 1-2560, despacho-1.
10 AMAE Madrid, Zapico a Riano, 1-2560, despacho-1. Zapico
afiadid "Me ha ayudado -del Caso OFT- pero es evidente que quiere
sugestionarme para influfr en mis informes, y que sean favorables en
todo al general Villa y a su polftiea, al cual dice que es el unico hombre
en poner orden aquf.
11 AMAE Madrid, Zapico a Riano, 1-2560, d-2, El Paso, Texas, 3
de junio de 1915.
12 AMAE Madrid, Zapico a Riano, 1-2560, d-2.
13 AMAE Madrid, Zapico a Riano, 1-2560, d-4, El Paso, Texas, 2
1
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dejunio de 1915.
14 AMAE Madrid, Zapico a Riafio, 1-2560, d-4.
15 AMAE Madrid, Zapico a Riafio, 1-2560, d-4.
16 Vdanse los informes de Zapico a partir de octubre de 1915
AMAE Madrid, Zapico a Riario, 1-2560, Chihuahua y El Paso, Texas,
octubre-diciembre de 1915.
17 AMAE Madrid, Zapico a Riaiio, 1-2560, d-4, El Paso, Texas. 2
dejunio de 1915.
18 AMAE Madrid, Zapico a Riafio, 1-2560, d-10, El Paso, Texas,
17 de agosto de 1915,16 pfiginas.
19 AMAE Madrid, Zapico a Riafio, 1-2560, d-10.
20 AMAE Madrid, Zapico a Riafio, 1-2560, d-10.
21 AMAE Madrid, Zapico a Riafio, 1-2560, d-10.
22 AMAE Madrid, Zapico a Riafio, 1-2560, d-10.
23 AMAE Madrid, Zapico a Riafio, 1-2560, d-10 .
24 AMAE Madrid, Zapico a Riafio, 1-2560, d-10.
25 AMAE Madrid, Zapico a Riafio, 1-2560, d-10 .
26 AMAE Madrid, Zapico a Riafio, 1-2560, d-10 .
27 AMAE Madrid, Zapico a Riafio, 1-2560, d-10 .
28 AMAE Madrid, Zapico a Riafio, 1-2560, d-10 .
29 AMAE Madrid, Zapico a Riafio, 1-2560, d-10 .
30 AMAE Madrid, Zapico a Riafio, 1-2560, d-10.
31 AMAE Madrid, Zapico a Riafio, 1-2560, d-10.
32 AMAE Madrid, Zapico a Riafio, 1-2560, d-11, El Paso, Texas,
23 de agosto de 1915, p.l.
33 AMAE Madrid, Zapico a Riafio, 1-2560, d-11. Sobre esto,
Zapico afiadid: "Las resoluciones que adoptan estas gentes son siempre
de violencia extremay todo en ellos es grosero y brutal; tan pronto llegan
a las poblaciones precipitdndose Generales, Jefes y Oficiales a las casas
de lenocinio en las que se encierran en incansables orgfas y en continuas
borracheras que terminan siempre en rinas sangrientas; coronel habfa
que al llegar a la puerta de esas casas anunciaba su llegada sacando el
revolver y haciendo fuego, y raro es el jefe que no haya cometido algiin
rapto y no haya contraldo matrimonio, una, dos tres y hasta seis veces
consecutivas y en el espacio de un ano o ano y medio", p.2
34 AMAE Madrid, Zapico a Riafio, 1-2560, d-11., p.p. 2-3.
35 AMAE Madrid, Zapico aRiano, 1-2560, d-11. Zapico agregd:"en
Zacatecas he visto los soldados de los Generales Banuelos y Natera
prestos a hacerse fuego... y mas tarde he sabido que el General Natera
con toda sufuerza seha"volteado" es decir, que se ha pasado al enemigo:
tal es el temor de estas traiciones que en Fresnillo pueblecito inmediato
a Zacatecas y que se encuentra en una de las salidas de la Sierra a la via
ferrea, se situd el General Bafiuelos con fuerzas respetables para recoger
y desarmar todos los fugitivos de Aguascalientes, y yo he visto y lei'do una
carta que aqudl dirigid a otro general llamado Dussat conminandole para

84-Villista

"que definiera pronto su actitud, debiendo advertirle que tengo 4 500
hombres dispuestos a todo, etcetera." p.3
36AMAEMadrid, Zapico aRiano, 1-2560, d-11. "... comandantes,
coroneles y generales hay que no saben leer ni escribir o lo que hacen con
gran dificultad y que al ser ascendidos han procuradoaprender siquiera
firmar, y en el cuartel General del Jefe de Estado Mayor se extendfan
todas las drdenes escritas a m&quina por si acaso, puesto que habia y
hay jefes que solo leen esta clase de escritura y la letra de imprenta, sin
ser capaces de descifrar la manuscrita y por no confesar su ignorancia
niegan validez a todo documento escrito a mano". p.4
37 AMAE Madrid, Zapico a Riano, 1-2560, d-11. p.4
38 AMAE Madrid, Zapico a Riano, 1-2560, d-11. p.p. 4-5
39 AMAE Madrid, Zapico a Riano, 1-2560, d-11.
40 AMAE Madrid, Zapico a Riano, 1-2560, d-11. p.5
41 AMAE Madrid, Zapico a Riano, 1-2560, d-11.
42 AMAE Madrid, Zapico a Riano, 1-2560, d-11, p.5.
43 AMAE Madrid, Zapico a Riano, 1-2560, d-11. p.7.
44 AMAE Madrid, Zapico a Riano, 1-2560, d-11.
45 AMAE Madrid, Zapico a Riano, 1-2560, d-15, El Paso, Texas,
24 de agosto de 1915, p.2.
46 AMAE Madrid, Zapico a Riano, 1-2560, d-11, El Paso, Texas,
23 de agosto de 1915, p.p. 9-10.
47 AMAE Madrid, Zapico a Riano, 1-2560, d-15, El Paso, Texas,
24 de agosto de 1915, p.p. 5-6.
48 AMAE Madrid, Zapico a Riano, 1-2560, d-11, El Paso, Texas,
23 de agosto de 1915, p.8.
49 AMAE Madrid, Zapico a Riano, 1-2560, d-15, El Paso, Texas,
24 de agosto de 1915, p.10.
80 Frederick Katz, La guerra secreta en Mexico, Mexico, Edit.
ERA, 1982, vol. I, p.p. 344-345.
51 AMAE Madrid, Riano al Ministerio de Asuntos Exteriores en
Madrid, 1-2560, anexo del 12 de octubre de 1915 a d-482, Washington, 20
de octubre de 1915.
62 AMAE Madrid, Riano al Ministerio de Asuntos Exteriores en
Madrid, 1-2560, anexo del 12 de octubre de 1915 a d-482.
53 Vdase los despachos de Emilio Zapico de diciembre de 1915 a
mayo de 1916, AMAE Madrid, Zapico a Riano, 1-2560y 2561, Chihuahua
y El Paso, Texas, diciembre de 1915 a mayo de 1916.
54 Vdase los despachos de Emilio Zapico de diciembre de 1915 a
mayo de 1916, AMAE Madrid, Zapico a Riano, 1-2560 y 2561. Vdase
preferentemente AMAE Madrid, Zapico a Riano, 1-2560, d-39-40, El
Paso, Texas, 22 de diciembre de 1915. la efectividad de su mision para
gestionar la devolucidn de las propiedades de los espanoles confiscadas
en Chihuahua; el regreso de los asilados en El Paso, Texas; y la vigilancia
por sus intereses y personas; puede quedar valorada en un documento
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firmado por Federico Sisniega dirigido a Riano, donde propone sin
tapujos como cdnsul en Chihuahua a Zapico. Emilio Zapico hasta mayo
de 1918, fue agente confidencial de Espafia cerca de Villa AMAE
Madrid, Sisniega a Riano, 1-2560, El Paso, Texas, 23 de diciembre de
1915.

Ponencia presentada en el XIII CONGRESO
INTERNACIONAL DE CIENCIAS ANTROPOLOGICAS Y
ETNOLOGICAS, Cd. de Mexico, julio 29-agosto 5 de 1993.
Este trabajo forma parte de una investigacidn mas amplia que
concluyd como tesis doctoral del autor en la Universidad Complutense de
Madnd. V£ase Oscar Flores Torres, Revoluci6n mexicana y diplomacia
espanola. Contrarrevolucidn y oligarquia hispana en Mexico. 19091920., 2 vols., Departamento de Historia Conternporanea, Universidad
Complutense de Madrid, abril de 1991.
Sobre la participacion de la colonia espanola en Mexico
durante la revolution mexicana vease entre otros trabajos, Vicente
Gonzalez Loscertales, "Espana y Mexico en el Siglo XX. El problema
de los terratenientes espanoles bajo el regimen revolucionario. 19101930 , tesis doctoral, Facultad de Geografia e Historia de la Universidad
Complutense deMadrid,jumode 1975; CarlosIllades,MdxicoyEspana
durante la revolucidn mexicana, Mexico, SRE, 1985; y del mismo autor.
Lapresencia espanola en la revolucion mexicana (1910-1915), Mexico,
Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM-Instituto Mora, 1991.
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Sindicatos agricolas en el norte de
Tamaulipas y el sur de Texas:
Antecedentes historicos
Cirila Quintero Ramirez*

Summary
Examining the period between 1900-1940, this work looks at
syndicalization of agricultural workers in the border region of
Tamaulipas, from Matamoros to Camargo and the U.S. side of the Rio
Bravo. The work emphasizes the importance of cotton as power in
determining sydicates of workers or the lack of organizations. Two
exemplary elements of syndicalism are explored, existing labor
environments and types of labor necessary to maintain the means of
production.
•Cirila Quintero Ramirez, Directora Regional, El Colegio de la
Frontera Norte en Matamoros.

A). El norte tamaulipeco: la influencia de un sindicalismo
regional temprano.
La organizacidn en las algodoneras tamaulipecas no provino
de ellas sino que estuvo influenciada por el ambiente prosindical,
incentivado por Emilio Portes Gil, gobernador tamaulipeco en los
anos veinte, e iniciado por los petroleros tampiquenos a finales de la
primera decada del siglo veinte. En la sindicalizacion de los
trabajadores agricolas, tambien, influyd el ambiente prosindical
fomentado por los trabajadores de sectores economicos propios de la
frontera, como fueron los meseros de la rama gastrondmica.
Aunque la regidn tamaulipeca habfa experimentado un
desarrollo algodonero en el siglo XIX, no serfa sino hasta la tercera
ddcada del siglo XX cuando alcanzaria su mayor auge. En especial,
dicho cultivo se vio favorecido por las polfticas gubernamentales y los
buenos ciclos climatol6gicos.2 Geogrdficamente la region algodonera
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tamaulipeca conformaba lo que podriamos denominar un 'corredor
algodonero' que se extendfa desde Matamoros hasta Camargo,
Tamaulipas. En esta regidn se encontraba:
"...un sistema de pequenas ciudades desarrolladas al
calor del crecimiento agncola y a lo largo de los distritos
de riego, sobretodo de Rio Bravo, Miguel Alemdn, Diaz
Ordaz y Camargo...", (Margulis/Tuirdn, 1986, p. 67).
El corazdn de esta regidn, lo constitufa Matamoros. En donde
desde principio de los treinta,empezaron a tener importancia algunas
fabricas de aceite, cdmo"La Cruz Blanca" y La CompamaExplotadora
de Aceites La Victoria", y algodoneras, que empleaban a jomaleros
y transportistas. Estas actividades dieron origen al Sindicato de
Jomaleros de Matamoros, mas tarde denominado Sindicato de
Jomaleros y Obreros Industriales (SJOI), fundado el 15 de julio de
1932. La organizacidn surgfa como:
.unaagrupacidn,deresistencia, de todos los trabajadores
que se dedicaban a trabajos, de carga y descarga de los
carrosdeferrocarril,trabajosdelaconstrucci6nytrabajos
en las despepitadoras de algodon..." (Acta constitutiva,
A.S.J.O.1,15/VD/32).
En su inicio el Sindicato de Jomaleros surgid como una
organizacion laboral de Oficios Varios. El sindicato, en los anos
siguientes, sufriria una reducci6n de su membresia, hasta quedarse
con los dos sectores que constituirfan su nucleo laboral: los jomaleros
de las algodoneras y los trabajadores de carga y descargadei ferrocarril.
Al igual que sus antecesores locales, el sindicato de meseros
y musicos, el objetivo inicial del SJOI fud la firma de contrato
colectivo y el reconocimiento al interior de las plantas algodoneras.
Sin embargo, el problema para ellos fue mas agudo, los patrones
argumentaban que la mayor parte de sus trabajadores eran de caracter
temporal, negdndose por esta razdn a firmar contrato colectivo.3 Por
ejemplo, el patron de la fabricade aceites "La Cruz Blanca"expresaba,
en 1933:
"(Al Presidente de la Junta Central de Arbitraje en
Ciudad Victoria) Respetuosamente manifidstole (mis)
trabajadores estdn amparados con contratos individuales,
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las labores concluiran dentro (de) un mes y noreanudar&i
hasta julio proximo, por lo que resulta innecesario por
unos dfas otorgar contrato (colectivo)...", (A.P.M.M, 8/
m/1933).
El problema de la temporalidad laboral en las aceiteras, se
agudizd en las empresas algodoneras, pertenecientes a la Compama
Algodonera Mexicana, que empezaron a surgir a mediados de los
treinta, median te la construction de obras de riego por el gobiemo
central .4 Dichas obras constituirfan -mas tarde- en los distritos de
riego numero 25 (Bajo Rfo Bravo) y el numero 26 (Bajo Rio San
Juan), puestos en actividad en 1941 y 1943, respectivamente.-'
La temporalidad era una caracterfstica inherente al cultivo
algodonero. La actividad se regfa por ciclos temporales, en su mayor
parte necesitaba de trabajadores eventuales, contratados por tiempo
determinado. Ante esas caractensticas, el SJOI tuvd que regular esta
especificidad en sus contratos colectivos 6
Dada la movilidad de los trabajadores, el sindicato tampoco
tuv6 un real control sobre el mercado laboral. Las algodoneras
contrataban en forma directa a sus trabajadores estacionales,
provenientes de San Luis Potosi e incluso de Guadalajara. Estos
trabajadores venfan entre los meses de julio y septiembre, para
contratarse en las algodoneras, despues de terminar la cosecha o el
ciclo algodonero, los trabajadores se regresaban a su lugar de origen,
(E.M.V, enero 1992). Los altibajos laborales impedfan una real
consolidacidn del sindicato.
La temporalidad de la fuerza laboral condujo a un problema
nodal para el sindicato: la ausencia de un trabajosindical al interior de
la planta. A pesar de lograr la sindicalizacidn de los trabajadores, la
irregularidad en el proceso de trabajo, de dos meses en las plantas
despepitadoras, nueve meses en los molinos y seis meses en las
compresoras; impidid cualquier actividad sindical interna.
El poco trabajo al interior de las plantas, tambien, condujo a
otra situacidn: la ausencia de un reglamento interior de trabajo, que
aunado a la inexperiencia de los trabajadores temporales condujo a un
alto riesgo laboral. Existfa -entre los trabajadores- una inexperiencia
total en cudnto al lugar de trabajo y de las herramientas que utilizaban,
dsto ocasionaba infinidad de accidentes de trabajo7, contra los cuales
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el sindicato no podia realizar nada, en virtud de que, no tenia instalada
ni Comision de Seguridad e Higiene, ni de adiestramiento para el
trabajo.
Pese a las restricciones, que le planteaban las caracterfsticas
laborales, el SJOI introdujo la pr^ctica de una polftica sindical
reivindieativa, vfa contrato colectivo, principal caracteristica del
sindicalismo tamaulipeco actual. El SJOI convirtid al contrato
colectivo, sustentado en la Ley Federal del Trabajo, dictada en 1931,
en el principal instrumento Iaboral legal para conseguir mejoras
salariales y prestaciones.
El andlisis de la polftica del SJOI resulta primordial en el
entendimiento del sindicalismo fronterizo tamaulipeco dado que se
extendid a todas las localidades del 'corredor algodonero'.
Formalmente, esto quedd demostrado cuando en 1937, se estandarizo
el salario de todas las algodoneras desde Matamoros hasta Camargo.
Hilaridn Pena, presidente de la Junta Municipal, expresd en su
informe de labores de 1937:
"...se discutieron y firmaron ante esta Junta 29 contratos
colectivos de trabajo entre patrones y trabajadores, en los
cudles las agrupaciones obreras lograron obtener en la
mayoria de casos: elevacidn de salario y estandarizacion
de los mismos...(por ejemplo) el Sindicato de Jomaleros
y Obreros Industriales, que unificado con el Sindicato de
empleados y trabajadores de la Companfa Algodonera
Mexicana, S.A. deCiudadReynosaTamaulipas lograron
estandarizar los salarios en las empresas que explotan el
ramo de la industria del algodon desde Ciudad Camargo,
hasta esta ciudad, teniendo que hacer especial mencion
de estos contratos colectivos, firmados entre los
trabajadores y las distintas companfas algodoneras que
operan en la regidn antes descritas, porhaber sidoque con
su firma se soluciond un movimiento de huelga general
de la Industria Algodonera que hubiera trafdo como
consecuencia un gran desequilibrio econdmico para la
regidn", (A.P.M.M, 9/XD/37).
Laimportancia en el cultivo algodonero de Matamoros propieio
la dependencia de los otros sindicatos regionales. Loscuales surgieron
inspirados en sus preceptos. Por ejemplo, en Reynosa, el sindicato de
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Jornaleros de Reynosa (SJR) se constituyd el 16 de abril de 1936,
cuatro anos despuds del sindicato matamorense. Su fuerza estuvo en
las aceiteras y algodoneras, aunque tambi6n agrupo a trabajadores de
la construction, (E.M.R., septiembre, 1992).
El comportamiento sindical reynosense estuvo supeditado,
desde el inicio, a Matamoros.8 For ello no resulto extrano que el SJR
adoptara la polftica sindical del SJOI, aun mas, que avalara toda
decision tomada por el poderoso sindicato matamorense. No fueron
pocas las veces, en las que los aceiteras y algodoneras reynosenses
solicitaron la ayuda de Agapito Gonzalez, dirigente del SJOI, para
solucionar sus problemas, a nivel local y regional, (El Manana, julio
de 1960). En ese sentido, el SJR nunca pas6 de ser un sindicato
modesto y subordinado a la polftica del SJOI matamorense.
Con respecto a lamano de obra de las algodoneras reynosenses,
las caracterfsticas no variaron mucho de las de Matamoros, la mayor
parte de los trabajadores venfan de otras zonas y se regresaban en
cudnto terminaba la cosecha, (E.M.R., septiembre, 1992). A1 igual
que el SJOI, el SJR conjunt6 a un grupo reducido de trabajadores
estables y a una mayorfa de trabajadores temporales que se regfan por
el calendario temporal de distintas zonas agricolas. En cuanto, la
cosecha terminaba en Reynosa emigraban a otra localidad algodonera
o a Estados Unidos.
R) La sindicalizacidn en el Valle de Texas: una tarea
imposible.
Contrariamente, al lado mexicano, en el Valle texano desde un
inicio existid una animadversidn en contra de la sindicalizacidn de los
trabajadores agrfcolas, tanto por parte de las autoridades
norteamericanas como de los patrones. Durante la veintena de 1900
a 1920existid una gran hostilidad al sindicalismo. Elsindicalismoera
considerado como4antinorteamericano', en tanto que, los trabajadores
'independientes', o sea losrompehuelgas, se convirtieron en 'heroes',
(Maciel, 1981a, p. 99).
La oposicidn en contra del sindicalismo se agudizaba en el
caso de los trabajadores mexicanos, debido a la actitud racista del
principal sindicato de la dpoca, la American Federation of Labor
(AFL) cuya polftica se concentraba en salarios, horas de trabajo,
condiciones laborales y reconocimiento sindical para el trabajador
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calificado. Su polftica, tambidn, se distingufa por una actitud racista
y chovinista ante los trabajadores mexicanos, situacidn que fue
denunciada por la Confederacidn Regional Obrero Mexicana en
1917, en la Pan American Federation of Labor. En el evento, la AFL
fud denunciada por sus actitudes racistas y por su polftica de exclusidn
contra los mexicanos en Texas, (Maciel, 1981a).
La decada de los treinta habrfa de introducir nuevos cambios
en el terreno sindical. A finales de los veinte, la agricultura se
convirtid en el mayor empleador individual de los trabajadores
mexicanos, en especial en los estados de Arizona y Texas, (Maciel,
1981a, p. 187).& Paralelamente, a la importancia del cultivo
algodonero se registrd la sindicalizacidn de los trabajadores,
incentivada por las malas condiciones laborales y al caso omiso que
el gobierno norteamericano concedfa a la contratacidn laboral, la cual
quedd completamente en manos de los patrones. Asf pues:
"El movimiento laboral de los trabajadores mexicanos
durante la epoca de los treinta provino de las condiciones
que hacfan imperativas la sindicalizacidn de los
trabajadores: laopresidn nacional, el fascismo incipiente,
las deportaciones sistem&icas, el descenso drastico de
los salaries y el desempleo como consecuencia de un
exceso de la fuerza de trabajo. (En ese sentido)...los
trabajadores mexicanos tomaron medidascolectivas para
obtener justicia econdmica. Sus organizaciones eran
producto de la comunidad mexicana, basada en vfnculos
de nacionalidad y clase". (Maciel, 1981a, p.190)
LaUnidn de Trabajadores del Valle Imperial (UTVI), primer
sindieato agricola mexicano, surgid en 1928 en el Valle Imperial de
California. La organizacidn estuvo inspirada en organizaciones
mutualistas e imitaba a las organizaciones sindicales de Mdxico. Pese
a ser catalogados como 'agitadores, rojos y radicales', por los patrones
norteamericanos, la UTVI se caracterizd por una polftica moderada,
enmarcada dentro de los cdnones legales.
En los primeros anos de organizacidn sindical, la mayor parte
de activismo sindical se registrd en el sur califomiano; en tanto, que
el sur texano se distinguid por el recrudecimiento de las condiciones
antisindicales y el dominio total del mercado laboral por parte del
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patr6n. Las referencias sindicales en la regidn son mfnimas, Maciel
(1981a) menciona como uno de los primeros brotes de sindicalismo
un conflicto laboral de los trabajadores ferroviarios del sur de Texas,
en 1904.
"...El conflicto ferroviario...produjo algunos intentos de
sindicalizacion como puede verse por las actividades del
Federal Labor Union # 11953 en Laredo, Texas. Este
sindicato...erade tipo amplio,constitiudoportrabajadores
especializados y no especializados, ofrecfa prcstaciones,
tales como planes de seguro y ahorro y fomentaba la
unidad y la fraternidad...", (Maciel, 1981a, p. 156).
Este primer sindicato, en el sur texano, influenciado por la epoca,
demostro ser muy activo. Primero, contaba con su propio periodico, de
corte socialista, llamado El Defensor del Obrero, el cual estaba en
contacto con sindicatos de Mtirico y de Estados Unidos, e incitaba a la
organizacion sindical y la solidaridad obrera; luego, recunio a la huelga
como forma de presion paralograr mejoressalaries. El activismo de esta
organizacion, estimuld la organizacion de otros sindicatos en la zona de
Laredo, (Maciel, 1981a, p. 154).
La decada de los treinta habrfade brindarle nuevas perspectivas
a la sindicalizacidn de los trabajadores agrfcolas mexicanos,
nuevamente habrian de ser los trabajadores en California los mas
activos. Los analistas han estimado que los sindicatos agrfcolas
conformados entre 1935 y 1936 fueron de lo mas eficaces. Asimismo,
han senalado como el principal sindicato agrfcola, en California, a la
Confederation de Uniones Campesinas y Obreros Mexicanos del
Estado de California, conformado en 1933, (Maciel, 1981b, p. 45).
El ultimo impacto al sindicalismo agrfcola mexicano, lo
constituyd la conformacidn del Congress of Industrial Organizations
(CIO) al interior de la AFL. Mientras 6sta habfa agrupado trabajadores
especializados y exclufdo a los trabajadores minoritarios y no
calificados, el CIO buscaba conformar un sindicalismo industrial, sin
distinciones.
El empeno del CIO en organizar a los trabajadores de
production en masa y agrfcolas brindd, a los mexicanos, la oportunidad
de operaren organizaciones obreras mas formales. Empero, tambien,
represento la declinacidn y el abandono de los sindicatos
independientes, que habfan desempeiiado un papel en la protection

Ramirez-93

del trabajador y la comunidad mexicana entre 1900 y 1936, y la
adopcion de un sindicalismo mds formal, (Maciel, 1981b, p.46).
Ahora bien, aparte del ambiente antisindical, la organization
laboral de los trabajadores agrfcolas enffento otro problema grave: su
calidad de migran te. Esta situation se recrudecio en el sur de Texas,
debido a los rasgos especfficos que adquirio el cultivo algodonero en
esta region.
En el sur texano, el cultivo de algodon se desarrollaba, a
diferencia del lado mexicano, de manera individual, por lo cudl
existio una competencia agresiva por la mano de obra. Asimismo, el
impacto de las variaciones en el mercado repercutieron en el aspecto
laboral. Los algodoneros texanos basaron su desarrollo economico en
la mano de obra barata, para ello idearon un conjunto de controles
laborales, conformando un sistema de "represion laboral", con el
objeto de responder a la demanda de mano de obra en el tiempo y por
la cantidad requerida, (Montejano, 1991).10
Entre los principales elementos que permitieron la represion
laboral estuvo la temporalidad del cultivo algodonero. El granjero
texano necesitaba la mayor parte de mano de obra para la pizca y la
recoleccidn, lo que conducfa a que la mayor parte de los trabajadores
fueran temporales y propensos a una alta rotation laboral, debido a la
busqueda constante por mejores salarios.
Las caractensticas anteriores condujeron a una competencia
por la mano de obra mexicana, lo que creo fricciones entre los
granjeros. Para evitar la competenciadesleal, los granjeros celebraron
acuerdos laborales. Antes del inicio de la temporada agricola, las
organizaciones granjeras locales sereunian para establecer las tarifas
que pagarian todos los agricultores de determinado cultivo o de una
localidad. Con tales acuerdos, se cimento un desarrollo economico
basado en la mano de obra estacional y barata.
A pesar de estas previsiones, existieron epoeas en donde la
escasez de mano de obra se acentuaba, en ese caso los enfrentamientos
eran inevitables.11 Los trabajadores migratorios mexicanos eran
reclutados por distintas tecnicas ilegales. Entre ellas estaban las leyes
contra la vagancia, los sistemas locales de pases, el reclutamiento
mediante contratos tramposos y las leyes para las agendas de
contratacion, (Montejano, 1991, p. 264).
En el sur texano, especialmente en Willacy County, fueron
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tipicas las leyes contra la vagancia y la contratacidn enganosa. Ambas
eran aplicadas durante epoca de escasez y cuando los trabajadores se
rehusaban a pizcar por los salarios que offecfan los granjeros del lugar.
Mds aun las leyes contra la vagancia constituyeron la base legal para
una de las componendas locales mas refinadas para regular la mano
de obra mexicana en el sur de Texas: los "sistemas de contratacion y
de pases" que se implantaron en la parte inferior del Ri'o Grande.12
Muy vinculado con las leyes de vagancia estuvo el sistema de
contrataciones en terminos tramposos. El reclutamiento y la
contratacidn de mano de obra eran las unicas formas en las que se
organizaba el trabajo migratorio en Texas hasta mediados de los
treinta. A1 no contar con una reglamentacidn gubemamental en las
contrataciones, estafue manipulada por los granjeros y los contratistas.
Las contrataciones laborales se realizaban en la frontera con Mexico,
despues se transportaba a los trabajadores a los condados, con todas
las ventajas para los patrones, (Montejano, 1991, p.251)
La situacidn de dominio y explotacion laboral fue faetible, en
buena parte, por el conflicto perenne entre trabajadores inmigrantes
temporales y trabajadores mexico-americanos, hijos de los primeros
mexicanos establecidos en el sur texano. El conflicto central residfa
en que los trabajadores inmigrantes mexicanos estaban dispuestos a
trabajar por salarios y prestaciones mfnimas en comparacidn a los
mexico-americanos y angloamericanos. Por dicha razdn, algunos
sindicatos texanos, en los anos treinta, propugnaron porque los
inmigrantes mexicanos fueran devueltos a Mexico y que los texanosmexicanos se concentraran en las labores del campo, (Maciel, 198 la).
La migracidn contmua constituyd uno de los principales
obst£culos al sindicalismo agricola. Pues aparte de la poblacion
mexicana incorporada a los Estados Unidos con la anexidn de Texas,
desde 1890se habfa incrementado el cruce de trabajadores estacionales
para pizcar en campos algodoneros texanos, conduciendo a una
abundancia de mano de obra para el cultivo algodonero, lo que
disminuyd los salarios de la regidn.13 Especialmente, el mayor flujo
de migrantes se registrd de 1900 a 1930.14
El desacuerdo en tdrminos laborales escindieron la fuerza
laboral mexicana, estableci^ndose dos grupos bien definidos: los
mexico-americanos, descendientes de los primeros migrantes, y los
migrantes temporales. La divisidn facilitd su control, por parte de los
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patrones. Los m£todos de control para los migrantes temporales ya
han sido descritos, para los mexico-americanos, tambidn existieron
controles que impidieron cualquier brote de organizacidn laboral:
En el Valle, el principal mecanismo para mantener su
reservademanodeobrafueladiscriminacidndelmercado
laboral, la actividad antisindical, y principalmente, la
privacion de oportunidades econdmicas para estos
trabajadores recidn establecidos y su descendientes...",
(Spielberg, 1992, pp. 106-107).
Ahora bien, pese a la efervecencia sindical en Tamaulipas, la
influencia en la conformaci6n de organizaciones laborales parece no
haber sido muy importante. La comunicacidn con el lado mexicano,
a diferencia del lado californiano, no fue tan flufda. Empero, tales
hipotesis estdn por comprobarse.
Los mdtodos coercitivos de los granjeros texanos funcionaron
hasta finales de los veinte. Los treinta registraron tres situaciones que
amenazaron terminar con la abundante mano de obra rnexicana: la
aplicacion de leyes de inmigracidn que restringfan el flujo migratorio;15
la construccidn de distritos de riego en la parte rnexicana, a instancia
de Lazaro Cardenas, queretuvieron parte de los trabajadores agricolas
temporales, y la disputa por la mano de obra migrante con los
agricultores del centra y del norte norteamericano. Estos factores
disminuyeron la migracidn rnexicana, matizando el conflicto entre
migrantes y mexico-americanos, pero complicaron el panorama laboral
de los patrones texanos.
Ladecadade los cuarentahabrfa de revivir viejas problematicas.
Primero, la demanda de una abundante mano de obra para la agriculture,
incentivada por el surgimiento de nuevos cultivos de vegetales y
frutas en el medio oeste. Segundo, el conflicto entre migrantes y
mexico-americanos por el trabajo agrfcola, dada la nueva afluencia de
migrantes, atrafdos por el nuevo auge economico en Estados Unidos,
primero de manera ilegal, luego regulada mediante convenios.
Finalmente, la busqueda de la organizacion laboral, esta vez con mas
exito, al lograr la formacion de la primera organizacion agrfcola,
auspiciada por el United Farm Workers de Cesar CMvez.16
Sin embargo, el analisis de esta nueva etapa sindical es materia
de otro estudio. Este trabajo unicamente hapresentado los antecedentes
historicos de la organizaci6n sindical agrfcola en la frontera norte
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tamaulipeca y el Valle de Texas, con la finalidad de mostrar algunos
de los elementos que propiciaron la fortaleza o debilidad de las
organizaciones sindicales en esta region.

Notas
1 Para una mayor

profundizatidn en torno a la historia sindical
en la frontera tamaulipeca, vid., Cirila Quintero, Sindicalismo en la
frontera tamaulipeca. Los casos de Matamoros, Reynosa y Nuevo
Laredo, El Colegio de la Frontera Norte en Matamoros/Programa Cul
tural de las Fronteras, marzo 1993. Para el caso texano, las ideas
esbozadas aun son muy preliminares y se basan en fuentes secundarias.
2 En el primer caso, fue la reforma cardenista, en el segundo,
fueron las inundaciones del Rio Bravo en 1932 y 1938, que favorecieron
especialmente a las tierras matamorenses, (Hernandez, 1980, p. 33).
3 Ademds de que se enfrento a la competencia de otros sindicatos
agricolas que se conformaron simultdneamente a el, como fue:el Sindicato
de Agricultores y Campesinos de H. Matamoros, cuyo lema fue 'Libertad,
Tierra y Agricultura', conformado el 11 de diciembre de 1932 y el
Sindicato de Trabajadores de la Compania Algodonera Mexicana
constituido el 11 de diciembre de ese mismo ano.
4 El resurgimiento del cultivo algodonero se debid a las reformas
agrarias dictadas por Ldzaro Cdrdenas. En esa dpoca el Ingeniero
Eduardo Chdvez realizd las obras de defensa del Rio Bravo y obras de
irrigation que hicieron posible el resurgimiento de la regidn agricola.
Este nuevo auge, alcanzd su esplendor en 1950, cuando Matamoros conto
con 97 factorias, dos compresoras y 8 molinos de aceite, el declive vendrfa
a principios de los sesenta, (Canseco, 1981, pp. 314-315).
8 Los distritos de riego estuvieron dedicados, hasta 1961, al
cultivo del algoddn.Se ba estimado que hasta esa fecha el 90 % de la
production de esta regidn se concentraba en tal cultivo. Mas tarde con
la crisis algodonera de los anos sesenta, el sorgo y el maiz se convertirfan
en el niicleo de dichos distritos.
®E1 SJOI tuvo que aceptar que la mayorfa de los trabajadores de
las algodoneras fueran temporales. Aunque logrd que epocas de mayor
ocupacidn, julio-septiembre, las cldusulasfijadas en el contrato colectivo
se aplicaran sin distincidn entre trabajadores de planta y temporales.
7 El archivo de la presidencia municipal de Matamoros contiene
decenas de reportes de accidentes de trabajo en las despepitadoras de la
Zona Industrial de Matamoros y la Estacidn Ramirez, pertenecientes a
la Compania Algodonera Mexicana, durante los meses de julio-septiembre,
de los anos 1935-1937.
* Incluso antes de la construction de las obras hidraulicas,
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Reynosa formaba parte de la llamada Regidn Econdmica Agricola de
Matamoros, que incluia desde Matamoros hasta Camargo, ademds de
Mdndez y San Fernando en Tamaulipas, junto con Doctor Coss y General
Bravo, (Margulis/Tuirdn, 1986, p. 71). Dentro de esta vasta zona
Matamoros constitma el coraz6n de la regidn.
9 En el sector agricola, aparte del cul tivo algodonero, los mexicanos
estaban empleados en los cultivos que iban en aumento como la lechuga,
espinacas, zanahorias y frijoles, que requerfan de que una gran parte del
trabajo manual se realizara con el cuerpo inclinado. Por otro parte, los
mexicanos desempenaron un papel central en la construccidn de la red
ferroviaria del sur texano, se estimaba que en los anos veinte, el 75 % de
la fuerza laboral en los ferrocarriles era mexicana, (Maciel, 1981a, p.
164).
10 Incluso los promotores industriales senalaban el bajo costo
laboral como una de las principales ventajas de invertir en el sur de
Texas. Los periddicos como Galveston News y Corpus Christi Caller
invitaban a invertir en el sur de Texas, citando la presencia de abundante
mano de obra barata. Tan barata era la mano de obra mexicana que la
introduccidn de la mecanizacidn a las granjas comerciales se retrasd
porque la maquinaria era m&s costosa y menos provechosa que la mano
de obra mexicana, (Montejano, 1991).
"Montejano senala que en tiempos de gran carestia de mano de
obra, muchos granjeros hacian guardiafrente a sus pizcadores mexicanos
con escopetas para ahuyentar a los agentes contratistas de otros granjeros.
Especialmente, los enfrentamientos eran con los pequenos granjeros que
deseaban tener la pizca con rapidez y por ello pagaban un salario
relativamente mds alto.
12 Montejanoha serialado que en 1927, a travds de los testimonios
ante los tribunates, en los "casos de peonaje de Raymondville", se
descubrid en Willacy County un pacto entre los algodoneros locales, el
juez de paz, el procurador y el sheriff del condado con sus alguaciles",
(Montejano, 1991, p. 253). El procedimiento de las leyes contra la
vagancia era el siguiente: se reclutaba al trabajador mediante terminos
falsos, luego si se negaba a trabajar era apresado por los alguaciles del
Condado, lo culpaban de vagancia y se le multaba por el doble de la
cantidad que le adeudaban al granjero por transporte y comida. La
deuda era saldada pizcando el algoddn del granjero que los habfa
reclutado.
13 David Maciel cita a Victor S. Clark para mostrar como el sur
texano era de los lugares peor pagados. El mismo Clark ha senalado que:
"a los trabajadores mexicanos en campos del sudeste de Texas se les
pagaba alrededor de 15 dolares por mes, a 60 centavos diarios; con estos
salaries era necesario que la familia entera trabajara, y a veces los ninos
pizcaban tanto como los adultos", (Maciel, 1981a, p. 163).
14 Los analistas estiman que entre 1900y 1930 los pobladores del
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Valle, de origen mexicano, se incrementaron en un 266 %, (Spielberg,
1992, p. 106).
15 Dada la depresidn econdmica, los Estados Unidos no sdlo
impidieron la entrada de nuevos migrantes sino que repatriaron a un
gran porcentaje de mexicanos, con el pretexto de que le quitaban el
trabajo a los obreros anglos y se estaba volviendo una carga para la
economfa norteamericana, (Maciel, 1981b, p.89).
16 Richard Griswold "Cdsar Chdvez, the United Farm Worker
and Mexican Immigration", RioBravo, Vol. II, (Fall, 1992), no. l.realiza
un interesante estudio en tomo al enlazamiento que ha existido entre el
United Farm Workers, de Cdsar Chdvez, principal sindicato agricola, y
los inmigrantes. Sin olvidar, la vinculacidn del gobierno mexicano y las
confederaciones mexicanas, como la CTM.
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La historiografia chicana contemporanea:
Nuevos temas, enfoques, y problemas
para una adecuada teorfa y praxis
Sonia Calderoni Bonleux*

Summary
This article analyzes Alex Saragoza's interpretative essay on
Chicano historiography, particularly those works representing the
New History. The analysis looks at global implications of them
versus us history, the historiography of transition, and the addition of
different paradigms to historic investigation. In essence, this article
examines the changing focus, themes, and methodologies of Chicano
historiography.
*SoniaCalderoni Bonleux, Facultadde CienciasSociales, Universidad
de Monterrey.

En un ensayo sobre los trabajos mas recientes de la
historiografia chicana, Alex M.Saragoza1 realizo la revision critica
de un importante numero de obras que, a lo largo de los ultimos veinte
alios, senalaron nuevos rumbos en la investigation historica de la
poblacion de origen mexicano residente en los Estados Unidos.
El importante trabajo de Saragoza nos permitid aproximarnos
a la complejidad de la problematica chicana, presente en los diferentes
estudios histdricos allf presentados y comprender los estrechos vmculos
de dicha historiografia con la praxis de la poblacion de ascendencia
mexicana. Por otra parte, el intento de detectar en el conjunto de
trabajos analizados por Saragoza, la influencia de las nuevas corrientes
historiograficas nos parecid un ejercicio interesante. Mas aun,
cuando estos trabajos presentan, como pocos estudios histdricos, una
relacidn estrecha con las luchas del pueblo chicano y nos offecen un
claro ejemplo de la Historia entendida como la ciencia del pasado que
nos permite entender y en consecuencia actuar sobre el presente o
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como lo plantea apropiadamente Saragoza, nos ayuda a comprender
los "usos" de la Historia.
En el presente comentario sobre el trabajo de Saragoza,
trataremos de delimitar las tres corrientes historiognfficas que, a
nuestro criterio, se hallan implfcitas y explicitas en su anilisis.
Asimismo, intentaremos identificar tales corrientes con las tendencias
historiograficas mundiales y por consiguiente establecer su posible
influencia en los historiadores de la problematica chicana. Por
ultimo, procuraremos destacar como dichas corrientes plantean nuevos
temds, enfoques, problemas y metodos que permiten una mayor
comprensidn de la complejidad de cualquier realidad social, en este
caso la de lapoblacidn chicana, facilitando la elaboracidn de practicas
diversas y m£s eficaces.
Es necesario aclarar que no hemos lefdo en su totalidad los
trabajos aquf mencionados, por lo que nuestras apreciaciones se basan
en los comentaiios del mismo Alex Saragoza, en el curso impartido
por el Dr. Richard Griswold del Castillo2 y en las ideas que surgieron
y se comentaron a lo largo del mismo. Tambien estamos conscientes
que podemos incurrir en afirmaciones apresuradas de las principales
lfneas de la historiograffa americana. Nuestras conclusiones se
fundamentan en las corrientes de la historiograffa europea y
latinoamericana que creemos, dada su trascendencia, no pueden haber
pasado inadvertidas para la historiograffa chicana contemponfnea.
La influencia de las recientes tendencias de la Historia y, en
especial, su caracter revisionista y crftico de los anteriores tratamientos
del problema de las minorfas, es indudable con respecto a la
historiograffa chicana. Los actuates historiadores de la cuestion
chicana presentan, a nuestro entender, una influencia directa o mediada
de las corrientes de la Uamada "nueva historia". En realidad, se trata
de una antigua nueva historia nacida en Francia hacia 1929, como una
confluencia del marxismo y las propuestas innovadoras de Lucien
Fevbre y Marc Bloch. Ellos plantearon la necesidad de renovar
problemas y tdcnicas de investigacion y senalaron nuevas direcciones,
econdmicas, sociales, demograficas, para los estudios histdricos.
Junto con ellas nuevos mdtodos, que pueden sintetizarse en la
introduccidn de la cuantificacidn en la Historia, revolucionaron el
quehacer del historiador.
Desde entonces, la "nueva historia" no ha cesado de
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evolucionar, reivindicando a la Historia como una ciencia de la
"totalidad", es decir, una ciencia de las sociedades, "coherente" y
"dinimica", alerta a los cambios y atenta al problema de las
vinculaciones entre los diferentes niveles de una sociedad, respetando
sus especificidades y ritmos de desarrollo.3
A partir de los anos '60, los trabajos de Fernand Braudel
replantearon revolucionariamente la concepcion del tiempo o de los
tiempos histdricos. En las dicadas de los '70 y los '80, tendencias mas
actuales caracterizaron lo que se llama "nueva historia hoy", con
tennis y problemasoriginales que rayan en el campo de la Antropologfa,
que pasa a ser la interlocutora privilegiada de la Historia, como antes
lo fue' la Economfa. Costumbres, actitudes, mentalidades, son las
preocupaciones recientes de la Historia que incursiona en campos
ineditos, la alimentacidn, el vestido, la familia, la mujer, la sexualidad,
la muerte, el trabajo, la vida cotidiana, etcetera, siendo la historia de
las mentalidades una de las Ifneas principales.4
La "nueva historia" ha trascendido, hace tiempo, los lfmites de
Francia y hoy dfa es patrimonio de las nuevas generaciones de
historiadores de distintas regiones del mundo que parten de una de sus
premisas: la realidad histdrica no es algo dado, sino reconstrufdo
cientfficamente. Las generacionesde historiadores desde sus diferentes
presentes se acercan una y otra vez al hecho historico buscando
ampliar el conocimiento del pasado, indagando aspectos que lo
apremian desde su presente y que le permiten una mejor comprension
y, por consiguiente, accidn sobre iste.
Witold Kula, el gran
representante polaco de la nueva historia afirmd que el historiador
tiene que mostrar "que nunca nada esta fntegramente escrito por
anticipado en la realidad, y que el hombre puede modificar las
condiciones que se le han impuesto."
Estas ultimas, estimamos, son premisas evidentes en toda la
historiograffa chicana contemporinea. Al respecto de la misma, Alex
Saragoza afirma que se trata de una historiograffa que enffenta
cambios decisivos en su desarrollo. Sin embargo, no deja de senalar
la existencia de limitantes a dicho desarrollo: en primer lugar, el
escaso numero de historiadores chicanos o de la cuestidn chicana lo
que se refleja en pobres resultados acaddmicos; en segundo tdrmino,
el espacio insignificante que ocupa la historiograffa chicana en la
americana en su conjunto y su subordination a la problemitica
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histdrica de otras minorfas, principalmente la del pueblo negro; y, por
ultimo, la propensidn de la nueva historia social a centrarse en las
<ireas geogrdfxcas del este o el medio-oeste, lo que deja prdcticamente
fudra a los chicanos o los supedita a la cuestidn de los negros o de los
inmigrantes europeos.
Ties conientes en el interior de la nueva historiograffa chicana
se hacen evidentes, a nuestro criterio, a lo largo del trabajo de Alex
Saragoza. La primera, denominada explfcitamente por el autor como
la them versus us history; la segunda, que calificamos como una
historiografia de transition de acuerdo al cardcter que surge del
propio andlisis de Saragoza; y la tercera que consideramos como
novisima historiograffa chicana. Sin embargo, los lfmites entre la
segunda y la tercera de estas conientes no siempre son muy precisos
y algunos trabajos ubicados en la segunda bien pueden formar parte
de la tercera por el tratamiento metodoldgico, los nuevos problemas
y la sutileza y complejidad de los mismos. Nuestras apreciaciones
para efectuar esta clasificacidn se basan en el mismo trabajo de
Saragoza y en la influencia de las nuevas tendencias historiogrctficas
surgidas en el seno de la "nueva historia".
1. Them versus us History
A comienzos de los '60, los debates y discusiones provocados
por la nueva historia tuvieron repercusiones sobre los estudios e
interpretaciones de los academicos chicanos. Como consecuencia,
los trabajos aparecidos a comienzos de los anos '70 significaron un
cambio en las lfneas de investigacidn. En esa decada, la confluencia
del movimiento de los derechos civiles con las nuevas tendencias
historiogr&ficas, particularmente el crecimiento de la nueva historia
social, provocd cambios en los enfoques historicos. Junto a las
apreciaciones de Saragoza, nos permitimos suponer la influencia de
la Teoria de la Dependencia que desde los anos'60 influyd fuertemente
en el pensamiento latinoamericano y cuyas lfneas principales creemos
ver reflejadas en la them versus us history. Como consecuencia, en
los comienzos de la nueva historiograffa chicana, marcados por la
interpretacidn contenida en la them versus us history, se evidencio un
fuerte e implfcito nacionalismo. Asimismo, los conceptos de "conflicto
racial" o "racismo" complementaron dicho enfoque nacionalista e
impulsaron la aceptacidn generalizada de la dicotomfa anglo-chicana.
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La interpretaci6n contenida en la them versus us history se
caracterizd—de acuerdo a Saragoza—porlos siguientes aspectos: en
primer lugar, por enfatizar la separacidn y conflicto entre los dos
grupos dentro del esquema dominador/dominado; en segundo termino,
por minimizar el significado de la estratificacion social interna en la
experiencia histdrica chicana; en tercer lugar, por exagerar las
continuidades de la cultura mexico-chicana y oscurecer sus rupturas
y variaciones; por ultimo, por centrar el estudio en las comunidades
locales, inhibiendo una visidn mds amplia y comparativa.
Un importante exponente, segun Alex Saragoza, de esta
interpretacidn fud el trabajo de Rodolfo Acuna, Occupied America ,5
que desde su primera edicidn en 1972, planted el modelo del
colonialismo intemo como esquema interpretativo de la experiencia
histdrica chicana. Y, aunque en la segunda edicion de 1981, el propio
Acuna considerd a dicho modelo como inadecuado, lo mantuvo
valido para el siglo XIX.
Esta Interpretacidn preocupa a Saragoza en la medida que
enmascara el problema de las diferencias internas de la comunidad
chicana, planteando un modelo simplista de la realidad. Acuna
mismo introdujo modificaciones en sus anaiisis, siendo uno de las m&s
importantes el senalamiento de las diferencias de clase. Acuna
destacd con preocupacidn la falta de voluntad de la clase media
chicana para forjar alianzas con sus similares de las clases bajas,
provocando la "alienacidn" de estas ultimas y la debilidad de las
organizaciones chicanas. Acuna explicd esta situacidn funddndose
en dos aspectos: la polftica gubemamental que promociona los
intereses de la clase media chicana a expensas de los pobres y la
declinacidn del nacionalismo outside the barrio. A pesar de sus
ultimas consideraciones, Acuna sigue lanientandose de la falta de una
conciencia chicana como alternativa a la conciencia de clase y
anhela la viabilidad de un 'sentido colectivo" de la historia chicana.
Saragozainsisteen que tales supuestos deben serreplanteados
y sostiene que las tensiones sociales y las diferencias de clase
marcaron la historia del pueblo de origen mexicano desde los
comienzos, "desde antes de la llegada del gringo". Y si bien, el
racismo de los anglos disminuyd tales diferencias entre los chicanos,
no las bond "totalmente. Un sentimientonacionalistao"resentimiento
de grupo , atenud pero no elimind las diferencias sociales internas.
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Otros nuevos analisis relacionados con cuestiones de sexo, raza y
clase cuestionaron la ideade la "experiencia colectiva"comoelemento
esencial en la interpretacion de la historia de los chicanos y, en
consecuencia, pusieron en tela de juicio la perspectiva de la them
versus us history.
2. La Historiografta de "Transicion"
Entre los anos 1979 y 1984 surgid un grupo de autores cuyos
trabajos afirmaron a la vez que superaron, por varias y distintas
razones, a la popular y meritoria obra de Rodolfo Acufia. Estos
trabajos reflejaron las corrientes generadas por la nueva historia en las
decadas de los '60 y '70. Entre otros, Alex Saragoza menciona los
analisis de Alberto Caramillo, Mario Barrera, Richard Griswold del
Castillo, Mario Garcia, Arnoldo de Leon, Ricardo Romo y Mauricio
Mazon.6 Estos autores ampliaron el conocimiento sobre el pasado
chicano y evidenciaron que el relato hist6rico sobre la cuesti6n estaba
alcanzando un considerable grado de inadurez.
La "complejidad" y "sutileza" de estas nuevas investigaciones
superaron la esquematica dicotomia del modelo colonial (colonizadorcolonizado) y minaron el cardcter nacionalista de la them versus us
history. Asi mismo, tuvieron en cuenta la "diversidad" de la
experiencia chicana desde los comienzos. Y, aunque algunos de estos
trabajos no dejaron de acentuar los temds del nacionalismo y el
orgullo etnico, en su conjunto constituyeron una transicion entre las
cronicas de la "victimizacion" y una perspectiva mds abierta hacia los
matices, las diferencias y la complejidad de la realidad histdrica
chicana.
Alberto Caramillo, por ejemplo, senalo las tensiones existentes
entre los descendientes de mexicanos nacidos en los Estados Unidos
y los inmigrantes mexicanos. Por su parte, Mario Garcia destacd la
importancia de los acontecimientos ocurridos en Mdxico para la
poblacidn de ascendencia mexicana y sus sentimientos afectivos para
con este pais. Por el contrario, Arnoldo de Leon minimizd los
vfnculos entre la sociedad tejana y la cultura y poh'tica mexicanas.
Los ejemplos sobre las nuevas cuestiones se multiplican entre estos
autores, pero la conclusion es clara para Alex Saragoza: "la
conceptualizacion de la historia chicana ha tenido que tomar en cuenta
la diversidad de la experiencia chicana desde sus comienzos."
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A pesar de todo, muchos de estos trabajos aun acentuaron los
temds del nacionalismo o del orgullo dtnico y ello se manifesto en
diferentes afirmaciones o expresiones como: perpetuar la cultura
mexicana, el lenguaje y la cohesidn en una sociedad extranjera
diferente" (Caramillo); "cultura de la frontera" (Garcia); "cultura y
comunidad" (De Leon), etecetera. Por lo que, si bien estos autores
destacaron los cambios ocurridos en el cardcter cultural de la comunidad
chicana, tambien enfatizaron los elementos de permanencia. En
resumen, el manejo tanto de las continuidades como de los aspectos
que senalan las diferencias y complejidad en la comunidad chicana,
explican porque esta historiograffa puede ser considerada como de
transicidn.
Alex Saragoza no deja de considerar los nuevos problemas
que esta historiograffa planted y senala entre otros la cuestion de como
conciliar dos dimensiones interrelacionadas en el tiempo y en el
espacio: la "inequidad" de las relaciones "intergrupales" (chicanosanglos) y las diferencias en las relaciones "intragrupales" (al interior
de la comunidad chicana). Por lo que los trabajos representatives de
esta corriente significaron una explicacidn no simplista, ni unidimensional del problema que estudiaban. Al respecto, Saragoza senala que
una edicidn especial de Review, en 1981, marcb una claradesviacidn
del modelo colonial interno y de las interpretaciones de la themversus
us history. Los artfculos contenidos en la revista evidenciaron
influencias del andlisis clasista, asf como del concepto del sistema
mundial de Immanuel Wallerstein, por lo que dichos trabajos tuvieron
en cuenta las variaciones geograficas y econdmicas en la experiencia
chicana, tanto como las factores raciales y las diferencias de clase
dentro de esta comunidad. Todo ello anadid una fertil dimension al
esquema de la them versus us history. Ante todo sugirio otra
interpretacidn del conflicto antre anglos y chicanos, planteada como
una batalla entre intereses econdmicos y polfticos opuestos y en un
sentido mas amplio reveld la disyuncidn entre dos pafses con enormes
diferencias en sus niveles de desarrollo. El antagonism© cultural no
es mas que una manifestacidn de una confrontacidn econdmica
basica. En sfntesis, los trabajos contenidos en Review pueden
considerarse tambien comoexponentes de la historiograffade transicidn
y demostrativos-dice Saragoza-de la complejidad de la cuestidn
chicana irreductible a explicaciones unidimensionales.
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a) Tres cuestiones ineludibles.
Asimismo, Alex Saragoza senala que esta corriente
historiogrifica de transicidn puso en el tapete tres tipos de problemas
que la investigacidn histdrica no puede soslayar. En primer tdrmino,
la cuestion de los orlgenes estructurales de la diversidad chicana,
cuyo andlisis debe remontarse a un penodo anterior al de la anexidn
y no perder de vista la incidencia que en dicha diversidad tuvo el
complejo desarrollo del capitalismo en los Estados Unidos.
En segundo lugar, elproblema de la subordination que afecto
a la mayoria de los hispano parlantes provocando su descenso social.
Las "respuestas" a este problema variaron segun las regiones, el status
anterior, los recursos y la habiiidad para responder a la dominacidn
anglo-americana, y por consiguiente, cambiaron en forma y magnitud.
Tambidn en esta cuestidn, la experiencia chicana debe ser referida a
la expansion del capitalismo hacia el oeste. El encuentro entre las
comunidades de origen mexicano y el movimiento hacia occidente de
la pujante economfa capitalista americana y su intrinseco racismo, did
como resultado un abigarrado y complejo proceso en el que tuvieron
que ver factores como: las estructuras econdmicas locales, la ubicacidn
geografica, la proximidad con la frontera, la composicion etnica de la
poblacidn, la mayor o menor presencia de mexicanos en el irea,
etcetera. Asf, el proceso de subordinacidn signified algo mis
complicado que la pdrdida de derechos polfticos. La expansidn
economica americana en el suroeste alterd en variadas y sutiles
maneras las nociones de status, prestigio e identidad, a la vez que
isitrodujo una nueva constelacidn de ideas, valores, instituciones
sociales y fuerzas ideologicas. Ello, por su parte, provoco respuestas
culturales y sociales de los mexicanos y sus descendientes en territorio
americano, que no lograron establecer una barrera efectiva contra la
penetracidn cultural del capitalismo y su accidn corrosiva contra la
identidad de las comunidades mexicanas de origen. La combinacidn
de racismo y capitalismo amplid y/o estimuld las diferencias al
interior de dichas comunidades, provocando distintas respuestas al
problema de la subordinacidn.
La tercera cuestidn que Alex Saragoza plantea, es el problema
de la periodizacion de la historia chicana. Los historiadores
muestran preferencias por el perfodo que se extiende entre 1843 y
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1920 por considerarlo clave en la formacion de la problemdtica
chicana.
Saragoza sugiere una period!zacion mas atenta a la
complejidad de la historia chicana. Las etapas que se desprenden de
su analisis comprenden desde: lo) los comienzos de la historia del
pueblo de raices mexicanas desde antes de 1836; 20) la etapa de la
"actual conquista", a partir de 1836 con la revuelta de Texas hasta la
firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo; 30) el momento de la
"posconquista" (1880-1920), clave para la consolidation de la
domination amcricana y la incorporation del suroeste a la economfa
de los Estados Unidos, que agravo las diferencias internas y el proceso
de subordination de las comunidades chicanas; 40) los anos de
transition, marcados por la depresiOn de 1930 que agudizO los
sentimientos antimexicanos; 50) el penodo posterior a la guerra que
inicid una etapa decisiva en la experiencia del pueblo chicano.
El dificil problema de laperiodizaciOn histdrica es otra cuestion
donde el bagaje conceptual de la nueva historia aporta interesantes
resultados. La pregunta central es sobre quO criterios periodizar. ^Es
fundamental reconstrufr los supuestos economicos y sociales que,
aunque arbitrarios, son mds rigurosos? ^No se corre el riesgo de caer
en posturas deterministas? A pesar de ello, la lection de la nueva
historia al respecto se resume en la afirmaciOn de Georges Duby:
"prolongar la historia econdmica con la de las mentalidades". De este
modo, la periodizacidn deberd tener en cuenta las fluctuaciones
econdmicas y su influencia sobre los acontecimientos y los
comportamientos sociales; las lentas transformaciones de las
estructuras y sus niveles; y los fendmenos profundos del campo de las
mentalidades. Iodo ello, permitird a la nueva historia chicana ubicar
en su justa dimensidn las permanencias, rupturas y discontinuidades,
fundamentales para las estrategias del pueblo de origen mexicano.
b) La historia chicana contempordnea y su problematical
Considerando la importancia de la etapa posterior a los '40,
esto es, la historia chicana contemporanea, Alex Saragoza pasarevista
a la historiografia que se abocd a su estudio. Ante todo destaca la
existencia de pocos trabajos al respecto, pero que sin duda plantearon
cuestiones claves para la conceptualizacidn de la historia chicana en
general. Es precisamente en el dmbito de la historia chicana
contemporanea donde algunos analisis comienzan aprefigurar por su
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metodologfa y temas a la que hemos considerado como "novisima
historiografia chicana".
Estos trabajos destacan problemas claves para la investigacidn
de la historia chicana posterior a 1940. Alex Saragoza senala en
primer lugar, la influencia de la cultura e ideologla americana, una
de cuyas consecuencias fue la cristalizacidn de la generacion mdxicoamericana. El trabajo de Mauricio Mazdn, The Zoot-Suit Riots,
confirmo los cambios generados por la expansion de la cultura y la
ideologfa americanas dominantes, al interior de la comunidad chicana.
La Segunda Guerra Mundial provocd un breve momento de
atenuacion de los problemas sociales y raciales entre anglos y
mexicanos. Sin embargo, esta experiencia no freno la creciente
diferenciacion interna entre los chicanos y mis bien revelo su
fragmentacidn y la concrecion de un grupo singular, la llamada
generacion mexico-americana. El trabajode Mazdn no sdlo confirmd
estos cambios, sino que tambien utilizd a los zoot-suits riots para
comprendermejor alos mexico-americanos. Sus agudas observaciones
sobre el significado del zoot-suiter para los mdxico-americanos
revelaron su grado de conformismo y pusieron de relieve el estigma
criminal asociado a sus jovenes. El grupo mexico-americano tiene
conciencia de que su status esta condicionado por sus propios
delincuentes juveniles. Alex Saragoza ripidamente advierte que el
concepto de "clase" sigue siendo operativo en la definicidn de los
grupos; en este caso, el grupo de los mexico-americanos se ubica
dentro del concepto de "clase media".
Las reflexiones de Mazdn se complementaron con las de
Mario Garcia ', Gilberto Gonzalez 8 y Manuel Pena9 para la
comprension de la generacion mexico-americana. El trabajo de
Manuel Pena, The Texas-Mexican Conjunto, analizd las conexiones
entre las diferencias socioecondmicas de la comunidad chicana al sur
de Texas y su expresion musical. Pena es un antropologo, dice
Saragoza, con sensibilidad para los cambios historicos. Estimamos
que el trabajode Pena no es sdlo el resultado de su sensibilidad por los
problemis histdricos, sino tambien de la influencia de las corrientes
histdricas mas actuales, fuertemente contaminadas por cuestiones
antropoldgicas al punto que los limites entre la antropologfa historica
y la historia antropoldgica se hacen muy imprecisos. Pena ilustrd
cdmo las diferencias de clase generaron un nuevo estilo de musica
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(orquesta), distinto de los orfgenes populares de otro estilo (conjunto)
y localize las fuentes de estas diferencias sociales en la urbanization
y las consecuencias de los anos de la posdepresion. El estudio de Pena
sugirid que la movilidad social tendid a exacerbar las divisidnes entre
los chicanos. Esta fragmentacidn de la comunidad chicana no era
unicamente econdmica sino tambidn ideoldgica. Pena destacd que
buena parte de la clase trabajadora texana permanecio menos accesible
a la cultura dominante que la emergente clase media, hecho que jugd
un papel destacado en el desacuerdo ideoldgico entre las dos clases.
Sin embargo, advierte Saragoza, las generalizaciones ocultan
muchos aspectos especfficos. Y si bien, el trabajo de Pena considerd
la importancia de las fisuras de clase, el estudio de Guadalupe San
Miguel10 sobre la reforma educacional en Texas destacd la habilidad
de los mexico-americanos para foijar una alianza efectiva con la clase
trabajadora tejana. Ello, advierte Saragoza, podrfa responder a que
los chicanos, sin cuidado de status social, pudieran acordar luchar
contra el racismo y la discriminacidn, pero por diferentes razones.
Las batallas contra la segregacidn escolar en los '40 y '50 indicaron
un elevado sentido de conciencia etnica, pero las expresiones de
oposicidn a las prdcticas racistas no representaron necesariamente
una ideologfa comun, sdlo quizas el reconocimiento del enemigo
mutuo. Asi, mientras las clases trabajadoras texanas expresaron su
lucha contra la discriminacidn a travds de enfrentamientos con las
instituciones racistas y los empleadores, los texanos mexicoamericanos lo hicieron manifestando su determinacidn de ser aceptados
por la sociedad dominante. No obstante, tampoco la clase trabajadora
chicana es enteramente inmune a la influencia de la cultura americana.
Lo que permite afrrmar que aun las similitudes de clase no reflejan
necesariamente un consenso cultural e ideoldgico. La musica del
Conjunto coexistidcon Ritchie Valen s y Let Bamba,concluye Saragoza.
La segunda cuestidn de importancia, planteada por la historia
chicana contemporinea, se refiere a las consecuencias de los cambios
estructurales de la economia de los Estados Unidosy de los chicanos
despots de la Sequnda Guerra Mondial. La prosperidad de los anos
40 y 50 y el debilitamiento de los comportamientos racistas,
resultantes ambos de la guerra, comenzaron a disiparse en la ddcada
de los '60 junto con los primeros smtomas de crisis. La nueva
situacidn repercutid sobre los niveles laborales y de vida de la mayorfa
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de los chicanos, pero los efectos fueron particularmente graves para
lajuventud, carente de identidad social y cultural y enfrentada a una
sociedad de consumo. El costo de este proceso fue la alienacidn de
los jdvenes y de los sectores de bajos ingresos. Alex Saragoza
menciona al respecto de este problema los trabajos de Martin SdnchezJankowski, Joan Moore, Ruth Horowitz, James Diego Vigiln, entre
otros importantes. Sin embargo, senala que el andlisis histdrico de la
interseccidn de los cambios econdmicos, la pobreza y los prejuicios
permanece inacabado en lo esencial. Esta cuestidn se relaciona con
uno de los grandes problemas tedricos que la nueva historia debate: la
necesidad de replantear las vinculaciones entre las instancias
econdmico sociales y los fendmenos relacionados con la problemdtica
de las mentalidades, las ideologfas, etc.
El sustrato social comun entre los chicanos, parece haber sido
considerablemente reducido. Las diferencias de clase han sido
alentadas por los cambios generacionales; las variaciones culturales,
por la diversidad de actitudes y por diferentes nociones de ideologfa
dtnica. La diferenciacidn social, en parte, sugiere la existencia de
cambios enddgenos de la comunidad chicana, pero tambidn refleja las
presiones de la cultura y la ideologfa americanas. La combinacidn de
una pobreza persistente con el impacto de dichas presiones ha
distanciado a una creciente porcidn de chicanos, en especial los
jovenes, de otros chicanos. Como consecuencia, el significado de
estas diferencias refleja una profunda fragmentacidn de los principios
de identidad entre los integrantes de las comunidades de origen
mexicano.
El tercer aspecto de importancia para Alex Saragoza y que la
historiograffa posterior a 1940ha tratado debilmente, es el impacto de
la inmigracion. En la medida en que este fenomeno representa una
fuente contfnuade diferenciacidn entre los chicanos su andlisis resulta
de primera importancia. Los pocos trabajos existentes sobre los
braceros, los "recien Uegados", se limitan a realizar la cronica de su
explotacidn. Para Alex Saragoza los analisis de Rodolfo de la Garza
representan un ejemplo de esta limitacidn. 12 De la Garza, describid
a los inmigrantes recientes como esencialmente apolfticos, aunque los
acontecimientos en Mexico desmientan estas conclusiones. La idea
de que la mayorfa de las clases bajas mexicanas son incapaces de
expresiones polfticas es una nocidn equivocada afirma Saragoza. El
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error de Rodolfo de la Garza proviene de una equivocada interpretacidn
del pasado. En consecuencia, su desinformacidn histdrica sumada a
un insuficiente conocimiento de Mdxico -anade Saragoza- lo conducen
a malinterpretar el significado de la inmigracidn mexicana. En la
medida que, de la Garza atribuyd los problemas a las caracteristicas
de los inmigrantes mexicanos, no logrd un andlisis sustancial de las
organizaciones chicanas y de su incapacidad para entender a los
recidn llegados y su potencial politico. Saragoza concluye severamente
que dada la importancia de Rodolfo de la Garza en el terreno de los
estudios chicanos, es particularmente descorazonante encontrar a
fines de los '80, la persistencia de anilisis tan superficiales sobre las
relaciones chicano-mexicanas en el pasado y en el presente.
Por el contrario, los trabajos de Mauricio Mazon, Mario
Garcia, Manuel Pena, Richard Griswold del Castillo, ya mencionados,
destacan acertadamente la importancia del fendmeno de la inmigracidn,
su cardcter contuiuo y su incidencia en la profundizacidn de la
diversidad entre los chicanos.
En sfntesis, las tres cuestiones que, segun Alex Saragoza,
plantea la historia chicana contemporariea, es decir, el impacto de la
cultura e ideologfa americanas, la incorporacidn de los chicanos a la
cambiante estructura econdmica de los Estados Unidos y la recurrente
inmigracidn mexicana, condujeron a una mayor ffagmentacidn de la
comunidad chicana.
c) El pasado al servicio del presente.
El proceso de diferenciacidn interna de la comunidad chicana
en el que Saragoza insiste a lo largo de su trabajo est£ relacionado con
el planteamiento del autor sobre"los usos de la historia chicana", en
otras palabras, con la cuestidn de cdmo puede dicha historia contibufr
a dar respuestas viables a los problemas de esta minona de ascendencia
mexicana. Ante todo, es necesario -sostiene Saragoza- un diagndstico
correcto de su pasado y por consiguiente de su presente. Tal
diagndstico debe partir de la idea de que prioritar la busqueda de los
elementos comunes sobre los divisorios es una premisa falsa y
enganosa. Por el contrario, un andlisis que se ajuste a la realidad
ilevara a los activistas a trabajar mds sobre las diferencias que sobre
las bases comunes.
Un ejemplo de este tipo de busqueda lo constituyen los
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trabajos de Mario Barrera, Race and Class in the Southwest13 y de
Carlos Munoz, Youth, Identity, Power: The Chicano Movement 14,
demostrativos de que los resultados del movimiento chicano estan
limitados no s61o por su oposicidn a los anglos, sino tambien por sus
divisiones internas.
Dado el contexto en el cual se origino la investigation sobre
la realidad chicana, la indagacidn de los elementos comunes tiene
paralelos con la busquedade los medios para organizar a los chicanos
en una viable fuerza poh'tica y social. Los activistas, en este sentido,
"usaron" la historia como base ideologica para una accion concertada
y entre muchos trabajos, el de Barrera es el mis logrado al respecto.
Barrera propuso una "perspectiva colonial" de la diferenciacidn
social que fusiond elementos apropiados del colonialismo intemo, el
marxismo y la teorfa laboral. Barrera admitio que a pesar de las
divisiones internas, existe un sustrato comun "basado en la experiencia
colectiva de la discriminacidn" y admitio que los distintos grupos
subordinados tienen intereses en comun (los intereses coloniales) y
ciertos intereses en oposicion (los intereses de clase). Barrera
considero que las divisiones de clase llegaran a ser sobresalientes, por
lo que a pesar de ciertos elementos comunes de la experiencia chicana,
las diferencias sociales debilitar£n los intentos por lograr una accion
polftica concertada.
Por su parte, el trabajo de Carlos Munoz mostro como aun
dentro del estudiantado chicano se plantean agudas diferencias. Asf,
los logros del denorninado movimiento han sidolimitados, no sdlo por
la represion de los anglos, sino tambien por la disensidn ideoldgica
entre los propios estudiantes chicanos. De este tnodo, el movimiento
se fragmento por las divergentes Influencias polfticas, las diferencias
regionales y las distinciones de clase, a pesar -dice ironicamente
Munoz- del nacionalismo retorico esgrimido en todo momento.
En consecuencia, el proceso historico posterior a los *40
agudizo las diferencias sociales internas, lo que se manifestd en
grietas ideologicas que representaron un obstdculo para el desarrollo
de un proyecto politico capaz de abarcar la diversidad del pueblo
chicano. Por consiguiente, la historia chicana puede impulsar o
dificultar un diagnostico correcto de la realidad que se desea
transformar. De este modo la perspectiva de la them vesus us history
convoco a un falso sentimiento de solidaridad chicana entre los
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activistas de los '60 y '70. Por el eontrario, los trabajos de la ddcada
de los '80 contradijeron semejante simplificacidn de la historia
chicana. Bajo esta nueva perspectiva, insistiren planteos crudamente
nacionalistas como punto de partida para la organizacion polftica
chicana, significa un rechazo del pasado y de sus lecciones. De allf,
la insistencia de Saragoza en la importancia de la nueva historiograffa
y de los problemas que esgrime como b£sicos para una comprensidn
mas correcta de la realidad y, por consiguiente, para una praxis mas
efectiva de la comunidad chicana.
Los chicanos comparten una cierta conciencia de complicidad
en su propia "victimization", pero se trata de una suerte de identidad
que fu6 formulada de manera "estdtica, fija y unidimensional",
invulnerable a los cambios histdricos. Aquella concepcidn de "un
sujeto chicano intemporal, inmune a las transformaciones" -anade
Saragoza- debe ser definitivamente superada. Las diferencias,
rupturas y discontinuidades tambien configuran la identidad y es
necesario conocerlas para que la accidn primera y decisiva del
chicano sea tomar conciencia y posicidn en su contexto, y a partir de
ahf elegir qud hacer con esta posicidn o edmo alterar ese contexto.
Esto explica la insistencia de Saragoza en el conocimiento de tales
diferencias, rupturas y discontinuidades, no solo para arribar a una
correcta teorizacidn sino para que la historia ayude a la comunidad
chicana a encontrar alternativas adecuadas que le permitan superar su
situacidn de minorfa subordinada.
3. La "Novisima" Historiograffa Chicana
Alex Saragoza reitera la importancia de las que denomina las
*'nuevas direcciones" para la investigacidn histdrica. A las cuestiones
mencionadas del impacto de la cultura e ideologfa americanas, de los
cambios econdmicos estructurales y de la permanente inmigracidn,
anade el papel crftico de la mujer en la conformacidn de la comunidad
chicana y destaca la necesidad urgente de profundizar en la
investigacidn de este campo. La mayorfa de los trabajos se refiere a
patrones laborales y otras cuestiones vinculadas; en tanto que,
problemas como las relaciones entre los diferentes sexos, la familia y
otras similares permanecen inexploradas. Por otra parte, Alex
Saragoza indica que debe distinguirse entre la historia de la mujer y
la historia de la familia y al respecto elogia el trabajo de Richard
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Griswold del Castillo, La Familia: Chicano Families in the Urban
Southwest, 1848 to the present.15 Qtroestudio destacado por el autor
a propdsito de la temdtica femenina es el de Patricia Zanella,Women's
Work and Chicano Families: Cannery Workers of the Santa Clara
Valley,16 dondese puso de manifiesto las tensionesentre trabajadoras
chicanas y mexicanas. En ambos trabajos se evidencid la necesidad
de que la historiograffa chicana incluya, sexo, raza, cultura, clase,
como categories del andlisis histdrico. Alex Saragoza concluye que
hasta tanto no se realice una mayor aproximacidn a la complejidad de
la experiencia femen ina, la liistoria chicana permanecerd esencialmen te
incompleta.
En consecuencia, por su importancia, por el tipo de problemas
con los que se vincula y por la metodologfa que requiere, la temdtica
de la mujer entrarfa a formar parte de las ultimas tendencias de la
investigacidn histdrica que aquf tratamos. Asf mismo, la influencia
de los temas de la nueva historia en su problemtitica mas reciente,
vinculada a la antropologfa, comienza a hacerse mas evidente a partir
de estos trabajos.
Por ultimo, Alex Saragoza elogia dos estudios cuyas
caracteristicas nos parecen claramente representativas de lo que
bautizamos como "novfsima" historiograffa chicana. Uno de ellos
pertenece a Ramdn Gutidrrez, When Jesus came, the Corn Mother
went away: Marriage, Conquest and Love in New Mexico (15001846). Este autor utilizd conceptos de otras disciplinas y realizd un
excelente manejo de distintas fuentes histdricas: demogr&ficas,
testimonios de la corte, relatos de viajeros, etcdtera, que le permitieron
conclufr, opina Saragoza, una sensitiva y lograda explicacion de los
complicados procesos sociales que analizd. El trabajo de Ramdn
Gutidrrez comprende las relaciones padres-hijos, el patriarcado,
consideraciones de clase, religion y raza, el cambio economico, el
papel de la mujer, etcdtera, todo lo cual lo convierte -concluye
Saragoza- en uno de los mayores avances de la historiograffa chicana
actual.17
El segundo de los trabajos pertenece a David Montejano,
Anglos and Mexicans in the making of Texas, 1836-1986, lh quidn
enfatizd los cambios ocurridos por el impacto del capitalismo en el sur
de Texas. Montejano destacd el significado de los modelos de
propiedad terrateniente y de las polfticas de la region en la expresion
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de las relaciones de clase y raza y realizd una cuidadosa vinculacidn
entre las condiciones locales y las grandes fuerzas economicas.
En ambos trabajos, Alex Saragoza senala la utilizacion de una
aproximacidn interdisciplinaria y un evidente avance y profundidad
del debate sobre la interpretacidn y conceptualizacion de la
historiograffa chicana. La investigacidn de Gutierrez representa un
poderoso correctivo a la tendencia de la temprana historiograffa
chicana a minimizar la importancia del perfodo anterior a la toma de
posesidn de los anglos. Ademas, este analisis demuestra los lazos y
la interaction entre las grandes fuerzas socio-economicas y la vida de
la comunidad en terminos de valores personales y conducta. "Como
tal es un trabajo maduro, abre-caminos, mojdn en la historia chicana".
Es probable que en esta ultima apreciacidn de Saragoza resida la
verdadera importancia del trabajo de Ramon Gutierrez, en el sentido
de que "abre caminos" a la historiografia chicana.
Menos comprensivo aunque no menos significativo, el trabajo
de Montejano constituye otra fuerte refutation a la them versus us
history. El antiisis de Montejano utilizd una aproximacidn estructural
que reconoce el racismo alcanzado por el desarrollo del capitalismo
en Texas, pero a travds del andlisis de las caracteristicas economicas
y polfticas locales. Dicha aproximacidn ofrece un importante aporte
metodoldgico por su cuidadosa vinculacidn entre las condiciones
locales y las estructuras econdmicas.
4. Consideraciones Finales.
A partir del panorama de Alex Saragoza sobre la historiograffa
chicana contempordnea, planteamos el supuesto de que dicha
historiograffa ha sido permeada por las grandes corrientes
historiograficas del mundo occidental que, partiendo de Europa, han
impactado en America Latina y particularmente en Mexico. El
intento de encontrar en la historiograffa chicana la influencia de estas
grandes corrientes adolece de las limitaciones que al principio
senalamos y que nos impiden una mayor profundizacidn en el tema.
Por lo que las observaciones con las que a continuation daremos fin
a nuestro trabajo tienen un marcado caracter hipotetico.
La them versus us history nace alrededor de las decadas de los
60 y '70 como producto de la conjuncion del movimiento por los
derechos civiles y las tendenciasde la historia social arevisary criticar
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el anterior tratamicnto de las minorfas.los trabajadores y las raujeres.
La utilizacidn del modelo colonizador-colonizado hace que esta
corriente interpretativa de la historia chicana permita suponer la
influencia de la Teorfa de la Dependencia, que recorrio fuertemente
todo el pensamiento latinoamericano desde los anos '60. El esquema
dicotdmico de dicha teorfa donde el desarrollo de un polo supone el
subdesarrollo del otro como condicidn necesaria, aparece con claridad,
a nuestro criterio, en las ideas centrales de la them versus us history.
En dichas ideas se plantea la relacidn entre una minorfa colonizada
(chicana) y un fuerte colonizador (angloamericano), en medio de una
situacidn caiente de matices y de evolucion hist6rica. No hay
alternativas para el pueblo subordinado, congelado como "vfctima",
mientras la relaci6n de dependencia no sea alterada.
La corriente historiogrdfica de transicion entre la them versus
us history y las tendencias mds recientes, se ubica aproximadamente
entre 1979 y 1984. En ella es evidente la influencia de las corrientes
de la nueva historia social americana de los anos '60 y '70. Por lo que,
las nuevas tendencias de la historiograffa mundial llegaban
mediatizadas o directamente a los historiadores chicanos.
La nueva historia hacfa tiempo habfa dejado de ser patrimonio
frances y un marxismo renovado y crftico, entablaba con ella un
dialogo fructffero. Los resultados fueron avances metodoldgicos y
tedrieos revolucionarios. La historia econdmica y social ocupd el
primer piano. Hizo su aparicidn la cuantificacion dando lugar a la
historia serial, la historia de los precios, y sus excesos, la historia
cuantitativa, la historia econometrica. Surgieron nuevasconcepciones
del tiempo, la mediana y la larga duracidn ampliando la perspectiva
del tiempo corto del acontecimiento; y del espacio, las historias
locales y regionales enriqueciendo los panoramas de las historias
nacionales. ^Se reflejaron estos nuevos aportes en los trabajos de la
de la historia chicana de transicidn? No nos cabe duda. Directa o
indirectamente la utilizacidn de metodos, el planteamiento de temas
y problemas, indican la superacidn de esquemas tradicionales y la
inscripcidn de estos trabajos en las tendencias innovadoras que
recorrieron la historiograffa mundial.
Por ultimo, la novfsima corriente historiografica chicana, de
la que estimamos son manifestaciones las obras de Manuel Peha,
Ram6n Gutierrez y David Montejano. Creemos verenesta "novfsima5
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historiachicana la influencia de las ultimas tendencias historiogrdficas,
que introducen "nuevos problemas, enfoques y temas"en la actividad
historica. Una de ellas, la historia de las mentalidades, situada por
Jacques Le Goff en "la confluencia del tiempo largo y el Cotidiano, de
lo individual y lo colectivo, de lo estructural y lo coyuntural..plantea
un desaffo tedrico y metodoldgico.
Senalaremos dos cuestiones importantes para nuestro
propdsito. La primera se refiere a las relaciones entre las distintas
instancias econdmicas, sociales, polftieas, ideoldgicas, mentales,
problema en torno al cual gira un importante debate tedrico.
Recordemos que Alex Saragoza dice que el an&lisis historico de la
interseccidn del cambio econdmico, la pobreza y los prejuicios est£
aun sin terminar. El estudio de las fuerzas profundas de la historia,
las que solo se dejan ver en la muy larga duracidn: las costumbrcs, los
mitos, las creencias, las actitudes frente a problemas fundamentales
como el trabajo, la muerte, etcdtera, pueden aportar respuestas a un
pueblo joven de antiguas rafces como el chicano. Este es un campo
prdcticamente virgen en la historiograffa latinoamericana y sentimos
que tambidn lo es para la historiograffa chicana. Quizes aquf se
encuentren algunas sustanciales "permanencias y continuidades", de
muy larga duracidn,que permitan afinar el problema de la "identidad"
amenazada por la cultura y la ideologfa dominantes. De allf, la
necesidad de rescatar la historia anterior a la dominacidn de los
anglos, que permitirfa no sdlo visualizar las rafces histdricas de las
diferencias al interior de la comunidad chicana, sino tambidn aquellas
permanencias, los "intereses coloniales" de Mario Bairera. De este
modo, puede darse razdn de un "sentimiento colectivo", como algo
m£s profundo y sdlido que un reseniimiento de grupo contra un
enemigo comun.
La segunda cuestidn, lo cotidiano, lo que habfa pasado
inadvertido, se convierte en el centro de la preocupacidn histdrica. Es
entonces que la antropologfa le quita el cetro a la economfa y se
convierte en la interlocutora privilegiada de la historia y los lfmites
entre ambas se tornan imprecisos. ^No son acaso manifestaciones de
estas cuestiones la preocupacidn de Manuel Pena por vincular las
diferencias socioecondmicas de la comunidad chicana con distintas
expresiones musicales? jJD las inquietudes de Ramdn Gutidrrez y
David Montejanopor mostrar la interaccidn entre las grandes fuerzas
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econ6micas y la vida de la comunidad en tdrminos de valores
personales y de conducta?
Todas estas cuestiones nos conducen a reflexionar sobre el
instrumental tedrico y metodoldgico para el an&lisis de cualquier
campo histdrico. Dicho instrumental debe ser permanentemente
criticado, afinado y perfeccionado para no caer en los determinismos,
esquematismos o contradicciones como en los que incurrid la them
versus us history. La nueva historia abrid perspectivas para evitar el
esquematismo "bueno para todo" o el empirismo poco creativo. Sin
embargo, existen muchas difieultades persistentes, una de las mds
importantes que atane no sdlo a la historia de las mentalidades sino a
la historia como totalidad es la necesidad de descubrir los vfnculos o
mediaciones entre las corrientes de pensamiento y el conjunto de las
relaciones sociales, o en los tdrminos mds actuales de la cuestidn, la
vinculacidn entre "series"econdmicas, sociales, polfticas. culturales,
ideoldgicas, que tienen un desarrollo en el tiempo y se hallan
espacialmente situadas. La historia chicana debe resolver estas
cuestiones a partir de la investigacidn de los fendmenos histdricos con
los que trata. Su tarea estd urgida por la necesidad de establecer las
bases apropiadas para la accidn de una minoria subordinada.
De algo estamos ciertos, las tres tendencias que existen en la
historiografia chicana contemporiinea han superado largamente el
estadio de la historia traditional. La historia econdmica y social, de
las mayorfas y minorfas, que utiliza el bagaje de la cuantificacidn, la
historia que incursiona en las fronteras de la antropologfa, de la
psicologfa colectiva y de las mentalidades, estimamos que es la
"nueva historia chicana". Y esa nueva historia no importa en ultima
instancia su filiacidn cercana o remota con la nouvelle histoire, es la
unica manera de hacer historia que puede dar respuestas a los
problemas de la comunidad chicana.
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Announcement:
Official Creation of the Rio Bravo Association
The Rio Bravo Association, the parent organization of Rio
Bravo, was officially established in Monterrey, Nuevo Ledn on March
26,1993. The meeting was held in conjunction withthe Texas-Mexico
HigherEducation Conference sponsored by theUniversityofMonterrey
and was attended by approximately 75 individuals representing insti
tutions of higher education along the entire length of the Rio Grande/
Rfo Bravo.
At the meeting, by-laws were proposed and unanimously
accepted for the bi-national organization. Officers representing both
sides of the border were elected. Elected as Co-Presidents were Dr.
Chad Richardson, UTPA, and Dr. Victor Zuniga, COLEF. Dr. Ward
Albro, Texas A & I, and Dr. Hector Garcia, Universidad Valle de
Bravo, were elected as Co-Vice Presidents. The individuals elected as
secretaries of the Association were Jos6 Maria Infante, UANL, and Dr.
Israel Cuellar, UTPA. The treasurer of the Association will be Marilu
Salazar of UTPA.
By-Laws of the Rio Bravo Association:
I. Name
The official name of the organization is the Rfo Bravo Association
(RBA).
n. Object
The purpose of this association is topromote the exchange of commu
nication of research among scholars, researchers, academicians, policy
makers, and others upon matters of primary concern for the Rio Grande/
Rfo Bravo border region. It also seeks to promote regulations and
policies among educational, commercial, and governmental agencies,
that make such purposes possible.
To accomplish its purpose, the RBA holds an annual meeting; promotes
international understanding through academic exchange, communica
tion,and research; providesinformation and consultation to policy makers;
publishes ajournal and othermaterials and seeksfundings supportits activities.
HI. Members
1. There are two kinds of membership—Institutional and Individual.
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An Institution (limited to colleges and universities, public or private)
may join the RBA upon payment of annual dues of $150 U.S. This fee
entitles the institution or a department/division within an institution to
name three representative members, for each year paid, and the
institution or its library receives a subscription to Rio Bravo. An
individual person may join the RBA upon paymentof $20U.S., which
includes a subscription to Rio Bravo. Student members will pay a $10
annual membership that will not include voting rights nor a subscription
to the journal.
2. Unless otherwise provided, the payment of individual membership
dues at the beginning of each calendar year grants active membership
status and full participation in elections and other activities. An active
membership lapses when dues are not received prior to the annual
meeting. Reactivation is automatic upon payment of dues.
IV. Officers
1. The RBA has seven officers: two Co-Presidents; a 1st Vice
President; a 2nd Vice President; a Secretary and AssociateSecretary, and a
Treasurer.
2. Duties of Officers
A. The Co-Presidents preside over the annual meeting, appoint officials as
required, authorize fiscal expenditures, and make policies and procedures for
efficient operation. The Co-Presidents worit with editors of Rio Bravo to
provide resources and assistance in its publication and distribution.
B. The 1st Vice President is an officer of the institution which hosts the
current year's annual meeting. He is responsible for organizing and
producing the meeting, including the selection of themes to be treated.
Upon the removal or resignation of Co-Presidentfrom his country, the
Vice President assumes the Co-Presidency until a permanent CoPresident can be elected at the next annual meeting.
C. The 2nd Vice President is an officer of the institution which hosts
the next year's annual meeting. He/she becomes 1st Vice President and
assumes those responsibilities based on the site (Texas or Mexico) of
the next meeting. Each year at the annual meeting, the membership
elects a new 2nd Vice President from the institution which is selected
to host the annual meeting two years from that date. Upon theremoval
or resignation of the Co-President from his country, the corresponding
Vice President assumes the Co-Presidency until a permanent CoPresident can be elected at the next annual meeting.
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D. The Secretary and the Associate Secretary (the "Secretaries")
maintain membership records and publish and distribute a newsletter
or other means of disseminating information to the membership in each
country. The Secretaries also have the executive power of an elected
official in the absence of the Co-Presidents or Vice Presidents from
their respective countries. The Secretaries are to be selected from the
campus or city where the journal editors have their offices.
E. Treasurerwill be elected, but in all cases, will be from the Texas institution
where Rio Bravo is published. The treasurer is responsible for maintain
ing funds of the Association in a bank near their institutional headquar
ters.
3. Officers may be nominated by any member at the annual meeting.
Election is by the majority of members voting in the annual meeting.
4. The Co-Presidents serve a term of four years, which need not be
coterminous. The 2nd Vice President serves a term of one year, then
succeeds as 1st Vice President for a term of one year. The Secretaries
and Treasurer serve a term of 3 years.
5. Any active member ofRBA iseligible toelection as an officer of theRBA
V. Meeting
The RBA meets annually at the seat of one of its Institutional Members.
The host institution receives $1000 U.S. for support of the annual
meeting from the institution which will host the next annual meeting.
VI. The Council
The Council/Consejo consists of 16 members, selected thus:
From Mexico at large
4
From each Mexican border state(lX4)
4
From the U.S. at large
4
The border area of Texas (up to
150 miles from border)
2
Texas at large
2
Total
16
The Council meets twice annually. Council members serve at least one
year to make policy recommendations.
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Guia para los Autores: Rio Bravo
Una revista arbitrada de investigacidn y artfculos en espanol
e ingles para fomentar el desarrollo de un mejor entendimiento
internacional, al diseno e implementacidn de la investigacion y a
nuevos descubrimientos acerca de las relaciones entre los Estados
Unidos y Mexico, y para servirde modelo para dichas investigaciones
en la regidn del Rfo Bravo, preferimos artfculos de interns para
lectores de varias disciplinas.
•El plazo para el recibo de manuscritos es el siguiente:
Para la edicion de primavera: el 15 de marzo. Para la edicion de
otono: el 15 de noviembre.
•El tftulo de cada artfculo y el nombre del autor apareceran
en una pigina separada del manuscrito. En esta pagina se incluiri
un resumen del artfculo de 25 a 35 palabras. Se traduciri cada
resumen en el lenguaje opuesto al del artfculo.
•Los manuscritos y bibliograffas deberin seguir el formato
establecido por MLA y serin editados para ajustarse a este estilo.
•Los autores deberin entregar una copia adicional de cada
manuscrito en un diskette de 31/2 pulgadas indicando el nombre del
autor y del programa que se haya usado. El artfculo escrito debera
ser compatible con IBM or Macintosh (preferiblemente Word
Perfect o Microsoft Word).
•Los autores serin los responsables de suministrar las tablas,
grificas, ilustraciones {en bianco y negro solamente).
•Los manuscritos serin a doble espacio, incluyendo las
referencias y notas, y con mirgenes adecuados. Los artfculos serin
de 15 a 30 piginas de largo.
•Mandar dos copias del manuscrito. No se aceptarin
trabajos que actualmente estdn bajo consideracidn en otra
publicacion , Los artfculos serin lefdos por un crftico interno y otro
externo en el area que corresponda.
•Mandar los manuscritos al editor:
Rfo Bravo
Center for International Studies
The University of Texas-Pan American
Edinburg, Texas, 78539-2999
(210) 381-3572

Guidelines-127

Author's Guidelines: Rio Bravo
Purpose: A refereed journal of investigation and articles in
Spanish or English to promote the development of better interna
tional understanding, to aid in the design and implementation of
research and new discoveries concerning the relations between the
United States and Mexico, and to serve as a model for such
investigations along the Rio Grande. We prefer articles that appeal
to readers in more than one discipline.
•Submission deadlines are: March 15 for the Spring issue
and November 15 for the Fall issue.
•The title of each article and the name of the author must
appear on a separate page accompanying the manuscript. On this
page include a 25 to 35 word abstract of the contents of the article.
This summary should be in the opposite language of the article.
•Articles, references, bibliographies, and notes should con
form to MLA style. Manuscripts will be edited accordingly.
•Authors should include an additional copy of the manu
script on a 3 1/2 inch computer diskette labelled with the name of
the author and the type of word processing program, which should
be compatible with IBM or Macintosh (WordPerfect or Microsoft
Word preferred).
•Authors are responsible for providing any tables, draw
ings, or illustrations (black and white only).
•All manuscripts should be double-spaced, including refer
ences and notes. Preferred length is between 15-30 pages.
•Submit two copies of the manuscript. Please, no simulta
neous submissions. Each submission will be reviewed by an
internal referee and an external referee from a corresponding
discipline.
•Submit manuscripts to:
Editor, Rio Bravo
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